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ACTA SANCTAE SEI)I S
II Santo Padre ha nominato Ausiliare dell'arcidiocesi di Gua-
temala (Guatemala) Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Ma-
rio Enrique Rios Mont , C.M., Vescovo titolare di Tiguala.
OR., 25.1.1987
II Santo Padre ha accettato la rinuncia all'ufficio di Ordinario
Militare per I'El Salvador presentata da Sua Eccellenza Reveren-
dissima Monsignor Jose Eduardo Alvarez Martinez , C.M., Vescovo
di San Miguel.
OR., 8.3.1987
II Santo Padre ha trasferito alla Chiesa Cattedrale di Japala
(Guatemala) Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Jorge Ma-
rio Avila del Aguila, C .M., Vescovo titolare di Nasai e Vicario Apo-
stolico di El Peten,
0. R.. 15.3.1987
DeANDREIS HOUSE
3434 E. ARIZONA AVE.
DENVER , CO 80210
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SECRETARIAT OF STATE
No. 190689 FROM THE VATICAN
30 January 1987
Dear Father McCullen,
The Holy Father duly received your letter of November 23 con-
cerning the forthcoming 250th anniversari • of the canonization of
Saint Vincent de Paul, and I am pleased to inform you that he has
accepted your proposal that he should celebrate Mass in Saint Peter's
Basilica for the members of the Vincentian family. The date he has
chosen is Sunday, September 27, 1987.
In order that arrangements can be made , you are now asked
to make contact with Bishop Dino Monduzzi at the Prefecture of
the Papal Household and with Monsignor John Magee at the Office
for Papal Ceremonies.
With every good wish, I remain
Yours sincerely in Christ,
t E. Martinri.
sidwilul,
The Very Reverend Richard McCullen, C.M.
Superior General
Congregation of the Mission




VIA DI BRAVETTA, 159
1X)164 ROMA
Most Rev. E . Martinez 6 February 1987




It was a great joy to receive your letter yesterday morning and
to learn that the Holy Father has graciously consented to celebrate
Mass on the 27th of September in Saint Peter 's Basilica to com-
menmorate the 250th anniversary of the Canonization of Saint Vin-
cent de Paul. I would be very grateful if you would convey to His
Holiness the deep appreciation of the entire Vincentian Family for
his kindness in accepting our proposal.
As you suggest in your letter, I will make contact with Bishop
Monduzzi and Monsignor John Magee about the necessary ar-
rangements.
With every kind wish 1 remain,









When a little over a week ago I was approaching the end of
the journey on the plane that had brought me from Rome, I looked
out of the window and there below me, bathed in sunlight. I could
see the land of China. As I looked on it, I said to myself; - so this
is the land to which so many of Saint Vincent's sons and daughters
have come from Europe and America. This is the land that has given
so many Chinese men and women to Saint Vincent's Communities.
This is the land where Blessed John Gabriel Perboyre and Blessed
Francis Regis Clet and so many other members of our Communities
have given their lives for the faith. This is the land which still holds
Confreres and Sisters who are living their lives in fidelity to their
Vincentian vocation, - however costly that may be in terms of per-
sonal suffering. As I reflected on the history of the Congregation
in China, I said to myself: "And now I am on my way to establish
the new Province of China. "This will he a new chapter in the history
of the presence of the Congregation in China, - a presence that
goes hack to the brief of Pope Pius VI, who on 7th December 1783
committed to our Congregation a portion of the Lord's vineyard
in China where lie wished us to work. Because it is a new chapter
in that long history of magnificent work done in China, I said with
the psalmist: "Haec dies yearn jecit Dominus ...... " This is the day
which the Lord has made, let us rejoice and be glad in it."
Very shortly after my election as Superior General in 1980, 1
recall how some Confreres expressed to rile the desire that was in
some of your hearts that the three groups of Confreres, who were
working here in Taiwan, would draw closer together. I recall, too,
when on the first occasion the idea was suggested to me (it was
towards the end of the General Assembly in Rome in 1980) - we
finished our discussion by agreeing that you would work more
together for spiritual unity amongst you - principally through the
experience of making your annual retreat together. As time pass-
ed, that spiritual unity among you was deepened, - and so it was
that in 1984, on the occasion of Father Gaziello's visit here, the
possibility of appointing a coordinator for the three groups was
discussed. Subsequently, Father Gallagher was appointed by the
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General Council as Coordinator. During the following two years
further measures and steps were taken with a view to realizing the
ideal of unity and unification that was present among you. During
the recent General Assembly the Visitors of China, Holland and the
Saint Louis Province of the United States met with Father Gazicllo
and myself to discuss the progress that had been made. Then in
July 1986 Father Gallagher presented to the General Council a pro-
position that a new Province of China be erected, comprising the
three sectors presently working in Taiwan, as well as the Confreres
working in mainland China. The General Council accepted this pro-
position but decided, however, to consult you individually on the
matter before taking a final decision - and at the same time to
ask you to suggest the names of Confreres whom you judged
suitable for the office of Visitor. The response to this consultation
was excellent and I congratulated you on it. All of you, with the
exception of Father Tsi, replied. Twenty-two Confreres were in
favour of the erection of the new Province, one was in favour of
it but with some reservations, five were against it - and one did
not manifest his opinion. To you all who have so conscientiously
assisted the General Council in reaching a decision - I offer you
my profound thanks and that of the members of the General Council.
Before formally declaring the erection of the new Province of
China, allow me to present to you five considerations which I con-
sider to be of primary importance, if this new Province is to sur-
vive and grow.
Firstly - prayer . Speaking some days ago to a group of you and
reflecting on the Gospel passage of the day which evoked the place
prayer had in the life of Our Lord, I quoted Saint Vincent's
celebrated phrase: "Give me a man of prayer and he will be capable
of everything. " (Coste XI, 83). Today I say to you, "Give me a Prov-
ince of prayer, and it will be capable of everything. " I am quite sure
that each one of you prays. The question I ask is: "Will the new
Province, as a Province, pray?" It will no longer be sufficient that
you come together once a year to make your retreat. Rather, each
community of this Province must ask itself the question: "What con-
tribution , as a community, are you making to the prayer of the Prov-
ince?" The words of the Pope, addressed to us during the recent
Assembly, are still in my ears: "I offer you lively encouragement
to set aside a special time every week or every fortnight to search
more deeply into the mystery of prayer...."
Secondly - The erection of this new Province of China is an
invitation to give to all our ministries in Taiwan a more pronounc-
- 1 18 -
ed Vincentian character. Let us ask ourselves the question today
and in the months and years ahead: "Do the Bishops see us as in
any way different from the diocesan clergy in the work that tine
undertake and in the manner in which we do it?" From meeting
you and from hearing about your work, I am certain that each man
is working hard according to the measure of his strength. Thanks
be to God. However, let us be courageous enough to ask ourselves
in the light of our Constitutions this question: "Do I need my
ministry more than my ministry needs me?"
Thirdly - Let me suggest that our Constitutions, Statutes and
Assembly documents be allowed to come more to the front of the
stage of our minds as we plan the course which this new Province
must take. Saint Vincent, you will recall, wrote in the preface to
our Common Rules that, if we keep the Rule, the Rule will keep
us. He would say the same today of our Constitutions and Statutes.
This Province will survive and will have a truly Vincentian
character if, and only if, the Constitutions and Statutes are a con-
stant reference point for Provincial policy and for our personal
lives. Without such reference to the Charter of the Congregation,
you may succeed in achieving a form of unification, but not of unity.
Fourthly - I suggest that you give much thought and much
prayer to seeking and finding vocations among the people whom
you scree. During the past week Confreres and Bishops have told
the of the apparent scarcity of vocations to the Priesthood and
Brotherhood here in Taiwan. As members of an international Con-
gregation , your first instinct will he to look across the seas to Prov-
inces that have better prospects than this one, for the young vo-
cations which you need. At this point in the history of the Congrega-
tion in China, it is vitally important that we put our spades, so to
speak, deeply into the soil of Taiwan in our search for vocations,
- however unpromising that soil may at first sight appear to be.
To allow ourselves to depend too much on other Provinces for per-
sonnel, will be to retard the growth of a truly Chinese Province.
Through prayer, through exercising a truly Vincentian ministry,
through the Vincentian authenticity of our personal lives, through
a prudent and practical programme for attracting those whom God
niay he calling to our Community, -- I am conyineed that this new
Province will in time find the vocations it nerds.
Lastly - Unity. In your discussions you have spoken much about
unification . The hour has come, I think, when the word, 'unifica-
tion', should give place to unity, - I mean a new sense of unity.
In the document of the recent General Assembly, it is said that
- 119 -
"... our commitment is be lived in different nays in different Prov-
inces with their own particular cultural contexts. Such diversity is
by no ,means opposed to unity, since in the Congregation, too, the
words of the Apostle are fulfilled: 'There is a variety of gifts, but one
spirit'.'' The driving force of the Assembly was the desire to seek
''unity amid diversity. " (Introduction).
The driving force also of this new Province must he to seek uni-
ty amid diversity. All of you desire greater unity, but such unity will
not be attained unless each Confrere is ready to make some personal
sacrifices. In our Constitutions the Visitor is asked to promote "'vital
unity in the Province (cf. Par. 123, §2). To promote this vital unity
- and not.just unification - the Visitor with his council will make
general and particular appeals to all of you as a group and as in-
dividuals. I ask you to be generous in responding to these appeals
according to the spirit of that Vow of Obedience which all of us made
to God so man' nears ago. "'I am bound by the forts I have made
you," sings the psalmist, "O God I will offer you praise" (Ps 55).
1 want to end by quoting Saint Vincent. In 1646, when speak-
ing to a group of Confreres whom he was sending to my own coun-
try, he said:
''Be united and God will bless you, but let your union he by
flit, charity of Jesus Christ... . It is, then, in Jesus Christ,
through Jesus Christ and for Jesus Christ that you ought to
be united with each other. If you are not united, you will be
like two horses that are ploughing a field, - one pulls in one
direction and the other in another, - and so everything is ruin-
ed ... ... (cf. Dodin, pp. 93-94). That advice of Saint Vincent is
as true today as when he first offered it to his Confreres who
were starting a new mission.
One other quotation from Saint Vincent: it is a prayer which
is found in a letter to one of his Confreres. It is particularly ap-
propriate for us today:
"0 Divine Goodness, unite all the hearts of the Little Company
of the Mission and then command what You wish. Pain will
be light to them and every task easy. The strong will console
the weak. The weak will cherish the strong and obtain for theme
from God an increase in .strength. And so, Lord, Your work will
be done according to Your liking and for flit, building up of
Your Church. Your workers will be ;multiplied, drawn by the
perfume of such charity."(Coste IIi, p. 257). Amen.
Richard McCL 'LLE.V. C. Al.








(Instrun.-intun novae rovinciae :i^icae constituae,




chinoise du ')ocument de creation de la nou-
velle Province d Chine ; le sceau du
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LITTERAE SUPERIORIS GENERALIS
To each of on Confreres Lent 1987
M.v dear Confrere,
May the grace of Our Lord Jesus Christ be with us forever!
Perhaps you have already heard the news that the Holy Father
has graciously accepted an invitation from us to celebrate a Mass
in Saint Peter's Basilica on Sunday, 27th September, to com-
memorate the 250th anniversary of the Canonization of Saint Vin-
cent. It was on Trinity Sunday, the 16th of June 1737, that Pope
Clement XII declared Vincent de Paul to be a Saint. If every
canonization is, as Pope Paul VI remarked, a celebration of holiness,
then our anniversary celebration of Saint Vincent's canonization
must be seen principally as the celebration of his personal holiness.
The point cannot be too often made that, the forest of charitable
works that grew up around Saint Vincent in his lifetime and that
still cluster around his name today, are there because of his per-
sonal holiness. In one of his conferences Saint Vincent asked
himself the question: "11What is holiness?" He answered it himself,
saying: "It is the cutting off and the withdrawing from earthly things
and at the same time an affection for God and union with His Divine
Will." (Coste XII, p. 300). All of us have met living incarnations of
that definition. Let me, however, pass on to you an observation of
a modern Anglican poet who wrote:
"I have met in my life two persons, one a max, the other a
woman, who convinced me that they were persons of sanctity.
Utterly different in character, upbringing and interests as they
were, their effect upon me was the same. in their presence I
felt invsel f to be tent times as nice, ten times as intelligent, ten
times as good looking as I really am." (D.W.}I. Auden).
Would a meeting with Saint Vincent in the final years of his
life produce, I wonder, such an effect on us? I feel quite certain
it would. To begin with, his personal holiness would make him ac-
cept us fully for what we are, - and undoubtedly his own profound
and living conviction about the importance of humility in his own
life would cause him to look up to, rather than to look down on,
us. It is so in the pages of the Gospel. The Samaritan woman, the
woman taken in adultery, the "good thief-and so many others who,
for a variety of reasons felt themselves to he at the bottom of life's
- 123 -
ladder, could feel fully accepted and valued when they were in the
presence of Jesus Christ Who was humble of heart. It is this hum-
ility of heart that opens windows onto God's world and allows the
light of His holiness and the warmth of His love, which is in our hearts
through Baptism, to stream into the dark world of sin and infidelity.
It is holiness and humility that are at the heart of all evangel-
ization. Evangelization is something greater than a transmission
of the good news about the Kingdom of God. Evangelization is an
event by which something of the holiness of Christ is appropriated
by and passes through the one who evangelizes. We think of
evangelization as being a work "ad extra", directed to others. That
is so. Let us, however, never forget that evangelization is also a work
"ad intra". While thinking about our "Lines of action " that will
make our evangelization of the poor more effective, let us not
neglect the hectares of territory in our own hearts where the Gospel
of Christ has yet to he preached, those desert areas of our hearts
which have yet to be touched by the holiness of Christ.
l.et me make one practical and simple suggestion to you this
Lent and for this year when we are honoring in a special way the
holiness of Saint Vincent. Our Congregation could be said to have
been founded on the experience of a simple confession in Folleville
in 1617. The Sacrament of Penance has, since then, been a very
marked feature of our preaching, particularly during our popular
missions. I ask myself: on the landscape of our personal lives, is
the Sacrament of Penance and Reconciliation a prominent and
regular feature? Ask not what you are getting from the Sacrament
of Penance. Rather ask, what does Christ, the Holy One of God, wish
to give you. There is a special efficacy and power in the word of
Christ, spoken to us in the Sacrament of Penance, that helps us to
shed our false illusions about ourselves and become more "alive
with a life that looks towards God through Christ.lesus. "(Rom 6:11).
The truth is that Jesus Christ wishes to make us not only feel ten
times holier than we are but really make its so.
Sometime after Easter I will be in touch with you again when
I will send you a document on the unity of our Congregation. It
is the fruit of a study made by the General Council on the subject.
Meantime I ask Mary, the holy Mother of God, to pray that through
our Lenten observances and reflection on the sufferings and death
of' Her Son, we may be allowed, even now, to share a little more
in the glory of His Rest Irrection.
In His love I remain , Your devoted confrere,





Jan. - Mart. 1987
DIP' \UMLN 0 1 1 r1( 11 Ni DOMUS PR(VIN('.IA
IT Is O. Visitator 113 Germauiac
(OWAN E. DR Ireland +3 Hibcrniac
GALLAGHER E. Visuator 1/6 Sinica
LIANG P. Cons.Prov. 1'3 Sinica
LO A. Cons.Prov. 113 Sinica
VAN AERT J. ('nns.Prov. 113 Sinica
20 Jaru+arii
LANDOUSIES 1. Superior 313 Alger 14° Parisiensis
BLANC HANDIN B. Superior 113 Marseille i' Tolosana
SHINE J. (nsP+os 1 ,3 S.A.F. Occid.
JACOUEMINV_ Sul+ciiui 113 larafarrgana 5° Madagascar.
5 Februarii
D'AMICO R. Superior 113 Napoli 11° Neapolitana
PYNADATH P. Superior 1/3 Krishrrach•
andrapur 12° Indiac
II Fehruarii
JOY( E M. Superior 113 Denver 6° S.A.F Occid. Cent.
Me C'ANN J. (')ns.Prov, 113 Hiberniac
1.' I '!mrl
'YI \'t:S 1'RF A \'+srtator 113 Tnlo,:,na
20 Fehrtutrir
ORNELAS A. Visitator 23 Lusitana
GINETE M. Cons.Prov, 113 Philippinarum
PERAL.TA S. ('ons.Prov. 1/3 Phil ippinarton
17 M1tarrii
FIEINZEN M. Cons .Prov . 113 Germaniae
GARCIA B. Superior 1r3 Val/leurv 90 Tolosana
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NECROLOGIUM - 1986
N° NUMFN (t)ND[( IU DIESOB DU\11 s AET. VOC.
I COt!DRON Edouard Sacerdos 30. 1.86 Paris 1' 77 55
2 BATRI?S Maicelino Frater 31. 1.86 Guatemala 1' 76 47
3 DEVF.RNAY Edouard Sacerdos 31. 1.86 Da.t 31 83 65
4 RF:SANO MAR1N Jesus Sacerdos 30. 1.86 Zaragoza 20° 49 33
5 GU'I'IF.RREZ Alfonso Sacerdos 25. 1.86 Cartago 4' 75 ;2
6 PEREiIRA Manuel
Carlos
Sacerdos 15. 2.86 Rio de Janeiro
/o
77 ^I
7 PARDES Gabriel Sacerdos 18. 2.86 Dax 3° 88 70
8 DIFZ OBELAR
Bcrnatdo
Sacerdos 24. 2.86 Villa/ranca del
Bierzo 20°
86 71
9 ICAZURIAGA Felipe Sacerdos 7. 2.86 Caracas 1° 86 71
10 BAYONA Filem6n Sacerdos 24. 2.86 Cali 31 86 67
11 S 11:1 U0 Abel Sacerdos 2. 3.86 Bogogii 1 ° 58 38
12 FF.I.I' Z. Merlin A. Sacerdos 20. 2.86 Chicago 4° 81 64
13 ROCIIER F.douard Sacerdos 4. 3.86 Borrdgies 4" 85 54
14 KAPUSTA Jozet Sacerdos 23. 2.86 Warszawa 170 72 53
15 MARTINEZ L. Antonio Frater 2. 3.86 Madrid 1' 82 66
16 OVFRHI YDEN Piet Sacerdos 10. 3.86 Addis Ababa 1' 56 35
17 NOWICKI Stanislass Sacerdos 11. 3.86 Krakow 1° 76 55
18 GANLFY Joseph P. Sacerdos 26. 3.86 Niagara
University 11° 59 19
19 ROJAS ZFL.AYA Juan Saver dos 1. 4.86 Tgirrtalbu .3° 77 54
20 MADRIGAL. Ricardo Sacerdos 12. 4.86 Madrid I ° 84 67
21 HUMBERT Robert Sacerdos 14. 4.86 Fara/rurguna 5° 64 44
22 GLYNN J ames J. Sacerdos 22. 4.86 Philadelphia 11 76 S4
23 WESSELS Herman Sacerdos 25. 4.86 Panrtingen 1 ° 87 66
24 GONZALEZM.Teodoro Frater 25. 4.86 Madrid 1. 80 65
25 S1'EENSTRA Lambert Sacerdos 7. 5.86 Tien Mu 9° 79 60
26 00N1NCX Antoon Sacerdos 14. 5.86 Eindhoven 4° 59 38
27 RACKI Fdtuund Sacerdos 13. 5.86 Grodkow 4° 68 50
28 BA1 FR Bronislau Sacerdos 9. 5.86 Ma/ra 8° 71 54
29 NORMAN Clyde A. Sacerdos 27, 4.86 Los Angeles 1 ° 87 (15
30 RI:.DL1Istvan Saccrdus 28. 4.86 lltnrgarica 71 49
31 DAL CASTAGNE
Orestes Sacerdos 3. 6.86 Lakin i° 85 6")
32 WIF.DF.RMANN
Leopold Sacerdos 6. 6.86 Wie„ 50 70 SI
33 MORE NO Luis Sacerdos 16. 6.86 Caracas I ° 40 23
34 51A('11IF.I.S Isidore Sacerdos 13. 6.86 (coven 3° 67 46
35 BONNAFFE Charles Sacerdos 1. 7.86 Da % t ° 79 61
36 GARCIA Primitivo Sacerdos 3. 7.86 Bcrbanywr 1 ° 84 68
37 U'NEI1.1. Maurice Sacerdos 5. 7.86 Castleknork 4° 72 49
38 HUG Clarence Saccrdus 7. 7.86 New Orleans 5° 84 64
39 PUYO Juan do la Cruz Sacerdos 8. 6.86 ('a, sago 4° 91 71
40 MASZNER Francisco Sacerdos 23. 6.86 Orlcans' Cgiritiba
20 c3
41 BRLNNAN James A. Sacerdos 17. 7.86 Niagara Univer.
//° 69 47
42 MURPHY Michael Sacerdos 25. 7.86 Dublin 10° 67 47
43 YM;ER George L. Saccrdus S. 8.86 Pert vville 9' 77 99



























Sacerdos 12. 8.86 Northmpton 12°
Sacerdos 10. 9.86 Paris 1'
Sacerdos 12. 9.86 Ciudad Madero
3°
Sacerdos 14. 9.86 Roma 1°
Sacerdos 1.10.86 Dar 3°
Sacerdos 8.10.86 Piacenza 8°
Sacerdos 2.10.86 New Orleans 5°
Sacerdos 8.10.86 Guavaquil3°
Sacerdos 2.10.86 Manila lo
Sacerdos 10. 9.86 Valencia 16°















































Sacerdos 27.10.86 Gamin 3'
Sacerdos 18.10.86 Denver 5°
Sacerdos 11.11.86 Da.i .3°
Sacerdos 1.11.86 Cali 3°
Frater 16.11.86 Felgueiras 8°
Sacerdos 1.12.86 Chicago 4°
Sacerdos 5.12.86 Dar 31
Sacerdos 6.12.86 Nets York 23°
Sacerdos 27.12.86 Utica 7°
Sacerdos 31.12.86 Paris 10
Frater 30.12.86 Torino 1°


























Jan. - Mart., 1987
No NOMEN CONDICTO DIES OB. DOMUS AET. VOC.
I REDZIMSKI John Sacerdos 5. 1.87 Utica 7° 76 60
2 SAU Sebastiano Sacerdos 11. 1.87 Cagliari 2° 60 43
3 GARCIA M. Felipe Sacerdos 5. 1.87 Madrid 1° 66 45
4 McRORY Arthur Sacerdos 9. 1.87 Armagh 20 77 56
5 MARTINEZ H. Avelino Fritter 15. 1.87 Madrid I ° 91 71
6 SALWAY James J. Sacerdos 24. 1.87 Philadelphia 10 92 67
7 SMIETANA Eugeniusz Sacerdos 5. 1.87 Krzeszowice 10° 81 61
8 STUCZYNSKI John Sacerdos 27. 1.87 Utica 7° 72 51
9 RUIZ del Campo
Francisco Sacerdos 2. 2.87 Lima /' 75 58
10 CARROLL John Sacerdos 19. 2.87 Castleknock 4° 87 68
11 ROSSI Giovanni F. Sacerdos 6. 3.87 Piacenza 8° 81 62
12 WARD William G. Sacerdos 20. 2.87 Los Angeles 1' 95 74
13 SIMONIN Andre Sacerdos 2. 3.87 Citvrv 60 74 57
14 GONCE Louis Sacerdos 3. 3.87 Paris 1 ° 67 48
15 BON JEAN Marie
J. BaI, t. Sac.i 5. 3.87 Paris 1' 90
16 BIBILONI Scbaslian Saccr^l^• 13. 3.87 Pa /ma de
Mallorca 6° 60 43
17 ALTIIOFF Hubert Sacerdos 9. 3.87 Kbin 1 ° 79 56
18 BRIISCIIINI Francesco Sacerdos 25. 3.87 Firenze 4° 73 53
19 EST RADA Manuel Fritter 14. 3.87 Lima 7° 89 67




No NO,MEN PROVINCIA DIES ORDINATIONIS
I CALIX Omar AMC 7. 6.1986
2 PALLAIS Daniel AMC 27 .11.1986
3 MOTTO Andres ARG 20. 12.1986
4 SILVA Edmir Jose da FLU 2 . 8.1986
5 DELONG Joao CUR 20. 4.3986
6 BENKA Atilio CUR 5.10.1986
7 BOSIO Clistenes CUR 7.12. ],),t,
8 HABLF. Bernardino CUR 21,12,1986
9 AGUIRRE Jorge CHI 5. 7.1986
10 MONTOYA Gonzalo COL 1.11.1986
11 LOPEZ Juan Abelardo col, 7.12.1986
12 VERGARA Heriberto COL 11.10.1986
13 COMAS Jorge CUB 2 . 4.3986
14 LINARTE Guillermo MEX 24 . 5.1986
15 SANCHEZ AYALA Servando MEX 24 . 5.1986
16 ORTIZ R . Orestes PER 19. 3.1986
17 COLICIION Edgardo PER 28 . 11.1986
18 PEREZ Juan Pablo POR 23 . 8.1986
19 TIRADO Ramon POR 20.12.1986
20 McDE.\ I II Patrick J. Occ 31. 5.1986
21 RODRIGI F.Z C.orlo OCC 20. 6.1986
22 LOEWENGUTH Peter R . ORL 24. 5.1986
23 LYONS Timothy V. ORL 24. 5.1986
24 MAZURCHUK Michael ORI . 24. 5, 1986
25 SMITH Edward J. ORL 24 . 5.1986
26 GARZA Raul MER 6 . 9.1986
27 BARACHINI Ncllo A. NAn 11.10.1986
28 FLORES HERRERA Fabio R. COS 8 . 12.1986
29 ANTHIKAT Sebastian IND 18.12.1986
30 HANDOKO Pen-us Maria IDS 29 . 5.1986
31 KATIJANARSO Christophorus IDS 28. 8.1986
32 AGUS SUDARYANTO Laurenlius IDS 28 . 8.1986
33 ZAKIIARY Milad ORf 24. 8,1986
34 DULFO Bienvenido PHI 22 . 6.1986
35 REBONG Nestor PHI 22 . 6.1986
36 SCIIINDLER Eugen AUS 28. 9.1986
37 ENEII Simeon Ezennia 1-1IB 23. 8.1986
J8 OSUJI Urban Chukwudi HIB 9. 8.1986
39 MU ONERE Ambrose Nkanvi HIB 4.30.1986
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40 AGUILA Jose BAR
41 ECHAIDE Angel Maria CAE
42 GONZALEZ GONZALEZ Juan Jose MAT
43 VELO Manuel SAL
44 BANKO Kucjan POI.
45 BERDYCHOWSKI Jeriv POL
46 DOBRFK Darius Stanklaty POL
47 FIRUTA Edward POL
48 GOLEC Marek Jozef POL
49 GORA Zdislaw Stanislaw POL
50 JANLSZ Kr'sztof F. POI.
51 KMIEC Roman POL
52 KOT Marian POL
53 LUDZIA Marek POL
54 MANDRYSZ Rvszard POI.
55 MICIAK Antoni POI.
56 PAPUGA Andrzej Pawel POI.
57 STELMACH Kazimierz M. POL
58 WAI I\ I()%\ 1( / Eugeniusz POL
59 3ti`\ I K 11:i i i; a f; POL






















N° NOMEN PROVINCIA DIES INCORI'ORAI]ONIS
I BE Jean Rene MAD 27. 9.1986
2 GIRMAY Abraha AET 27. 9.1986
3 IY'OLD IYOMBE Dominique ZAI 28. 9.1986
4 M.AIIONDE MANGAYA Joseph ZAI 28. 9.1986
5 BLANCO RAMOS Josr A. AMC 9. 2.1986
6 M01 FO Andre•. ARG 8. 5.1986
7 STIVAL Hclio Dlvino FLU 20. 9.1986
8 IIOSKEN Roberto FLU 27. 9.1986
9 do PAULA Agnaldo A. FLU 28. 9.1986
10 BOSIO Clistenes CUR 18. 2.1986
II DELONG Joao C1IR 18. 2.1986
12 BENKA Atilin CUR 8. 4.1986
13 HARI.E Bernardino ' CIJR 28. 5.1986
14 OLIVEIR.A Luiz Carlos CUR 18.12.1986
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15 DELGADO RI'131O Edgar COL 18. 5.1986
16 PEREZ AGIIRRF Luis 1). COI. 18. 5.1986
17 ANDRADE VEI.ASOUEZ Ramiro COI. 27. 9.1986
18 CORTES VALENCIA Jesus A. C'OI. 27. 9.1986
19 HOLGI'IN QUINTERO Luis E. COL 27. 9.1986
20 REINA Gl1. Manuel A. COL 27. 9.1986
21 VARGAS NASAYO Jesus Maria COI. 27. 9.1986
22 CARO ROJAS Lmu E, C'Ol. 27.11.1986
23 ACOSTA LOPEZ Luis M. MIX 27.11.1986
24 ALVARF.Z SOTO Jose G. MEiX 27.11.1986
25 CALDERON SO!.TERO Silciano MI?X 27.11.1986
26 CARDENAS ARIAS Carlo. M. " NI I. 27.11-1986
27 MARTINEZ GOMEZ Jusc A. \1ItX 27.11 Else.
28 RAY'A LEON Gabriel MEX 27.11.I9y6
29 COLI('HON Edgardo F. PER 28. 6.1986
30 LAVADO Julio A. PER 15. 8.1986
31 MIRO OUESADA Luis PER 27.11.1986
32 BARBOSA SOTO (arlus M. POR 26. 9.1986
33 TAVF.RAS Pclat:io A POR 26. 9.1986
't4 JEA\ P1IILIPPI Jean Claude POR 26. 9.I986
J5 TORRF.S PEREZ Pablo POR 26. 9.1986
36 O1.IVI.RAS ADORNO Ecariku, R. l'(IR 26. 9.1986
37 THIE.SS Daniel R. OcC 25. 1.1986
38 RYAN Milton F. OcC 27. 9.1986
39 MUELLER Gan OcC 17. 5.1986
40 WRIGHT Joseph R . (sac.) ORI. 24. 2.1986
41 BARACHINI Nellu A. NAn 18. 8.1986
42 DRUCK Charles A. * NAn 7 .10.1986
43 FLORES HERRERA Raul F. COS 18. 5.1986
44 THOTTAMKARA Varehese IND 10. 5.1986
45 TI IO'n'AMKARA Sebastian IND 10. 5.1986
46 EZHARMA'I"IAM Joseph IND 10. 5.1986
47 ANTIIIKKAT Sebastian IND 10. 5.1986
48 KAYAK Mathew IND 10. 5.1986
49 ARAR Khalil ORI 4. 4.1986
50 FAJARDO Atilano Pill 5.1 1. 1986
51 VICS Rohn Pill 5.11.1986
52 LAINER Alexander ACS 27. 9.1986
53 PAR'I'il Florian AUS 27. 9.1986
54 ENSCH Norbert GER 24. 4.1986
55 PEREGRIN.A Luis CAF. 6. 6.1986
56 PEREZ. PI'ENTE Julian E. MAT 6. 1.1986
57 SANCHEZ ALBA Miguel MAT 6. 1.1986
58 BINI Kallacle Isac) NEA 6. 1.1986
59 BIZAN I' Vladisla'. JUG 27. 9.1986
60 BIALKOWSKI Marek POI. 19. 3.1986
61 RYBAK Tadeusz POL 26 . 4.1986
62 O'SIFI.LIVAN Brian Stephen AUL 17. 4.1986
T A B U I A S T A T I S T I C A C.M. ANNO 1986, DIE I JANUARII 1987
Dom EP 14 Sac. DP F'ra Stud. TOT A d in 1 s s i TOT MEM- A d s i r a n t Neo Ne Defunc
incor . incorp. ad Sac a r BRI CM a Sac a d r a TO i' inc Sac ac• r,
GEN 1i -^ 14
- 2 - 16 - - - 16 - - - - - - -
AFMAD 9I 1! 58 - 3 1 63 6 - 6 69 12 8 20 1 - 1 -
AET 3 17 16 - - 1 18 5 1 6 24 13 - 13 1 - 1
MOZ 4 - 12 - 2 - 14 - - - 14 6 1 - 6 - - -
ZAI 8
- 31 4 3 38 15 - 15 53 27 3 30 2 - - -
24 2 117 - 9 133 2 1 27 160- 58 11 69 4 - 2
AEQ 5 - 22 - - - 22 9 - 9 31 2 - 2 - - 1
AMC 8 3 32 - 2 1 38 10 - 10 8 55 - 55 1 2 - 1
ARG 9 - 47 1 - - 48 4 - 4 52 17 - 17 1 1 1
FLU 20 4 91 - 11 3 109 24 2 26 135 40 1 41 3 1 1 -
C UR 10 3 78 - 3 5 89 13 - 13 102 43 - 43 5 4 2 -
FOR 5 2 42 - - - 44 7 - 7 51 8 - 8 - - - -
CHI 5 - 20 - - - 20 6 - 6 26 6 - 6 - 1 - -
COL 19 1 94 - 13 13 121 32 5 7 158 105 3 108 8 3 5 -
CUB 5 - 10 - - 1 11 - - - 11 - - - - 1 - -
MEX 20 1 68 - 8 6 83 27 - 27 110 55 - 55 6 2 1 -
PER 11 - 55 - 4 2 61 9 - 9 70 15 2 17 3 2 - -
POR 13 - 50 - 2 7 59 9 - 9 68 67 2 69 5 2 - -
OcC 18 - 178 - 24 7 209 9 1 10 219 46 - 46 3 1 4 -
OCC 10 - 62 - 3 3 68 3 - 3 71 14 - 14 - 1 2 -
ORL 23 - 242 - 10 1 253 19 3 22 275 73 - 73 1 4 4 -
MER 10 - 44 - 1 - 45 7 - 7 52 - - - - 1 2 -
NAn 8 - 43 - 6 - 49 1 - 1 50 1 - 1 2 1 1 -
VEN 18 74 1 2 2 79 - - - 79 52 - 52 - - 3 -
COS 3 1 11 2 - 14 8 8 22 - - - 1 1 1 -
220 15 1263 2 91 51 1422 197 11 208 1630 599 8 607 39 28 28 1
- IND 15 1 74 - 7 8 90 48 3 51 141 66 4 70 5 1 1 -
IDS 10 1; 53 - - 3 57 43 - 43 100 120 - 120 - 3 1 -
ORI 8 2^ 31 - 6 2 41 7 2 9 50 22 - 22 1 1 - -
PHI 11 11 59 - 3 4 67 19 2 21 88 188 3 191 2 2 1 -
SIN 1 - i 8 - - - 8 - - •- 8 - - - - - - -
45 5 225 - 16 17 263 117 7 124 387 396 7 403 8 7 3 -
LUAUS 6
- 18 - 6 2 26 5 - 5 31 24 2 26 2 1 1 -
BEL 4 - 18 - 2 - 20 - - - 20 - - - - - 1
PAR 20 156 18 2 176 11 - 11 187 3 2 5 - 5
TOL 12 - 102 - 8 - 110 1 - 1 111 1 - 1 - - 5 -
GER 5 - 21 - 3 1 25 4 1 5 30 5 1 6 1 - -
HIB 22 - 140 - 4 3 147 33 1 34 181 13 - 13 - 3 2 -
BAR 11 1 58 - 2 - 61 3 1 4 65 6 - 6 - 1 1 -
CAE 23 - 130 1 6 3 140 3 - 3 143 129 1 130 1 1 2 -
MAT 22 1 175 - 26 3 205 14 2 16 221 172 - 172 2 1 1 2
SAL 22 - 105 - 12 - 117 7 1 8 125 37 - 37 - 1 1 -
HOL 9 3 112 - 7 - 122 - - - 122 - - - - - 3 -
HUN 1 29 - 9 - 38 - - - 38 - - - - - 2 -
NEA 15 - 83 - 8 - 91 22 - 22 113 21 - 21 1 - - -
ROM 12 -f 78 1 5 - 84 - - - 84 4 - 4 - - 2 -
TAU 14 108 - 16 1 125 3 - 3 128 44 - 44 - - - 1
JUG 10 -; 50 - 7 3 60 5 - 5 65 2 - 2 1 - - -
LUS 11 11 54 - 5 - 60 5 2 7 67 80 - 80 - - - 1
POL 21 3 234 - 8 9 254 86 2 88 342 - - - 2 16 3 -
SLO 1 - 11 - 1 - 12 - - - 12 - - - - - - -
241 9 1682 2 153 27 1873 202 10 212 2085 541 6 547 10 24 29 4
OCAUL 10 - 62 7 1 70 1 - 1 7-1 - 3 - - --- - 3- -- -1 - - --
TOT 541 31 3363 4 278 101 3777 543 29 . 572 4349 1597
32 7 629 62 60 5
1.1.86 532 31 3393 5 282 105 3816 497 35 532 4348
1614 30 1644 47 33 70 1101
T A B U L A S T A T I S T I C A C . M. ANNO 1986, DIE 1 JANUARII 1987
MINISTERIA CONGREGATIONIS MISSIONIS SACERDOTES ,.DIAC. PERM ., FRATRES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV TOTAL
GEN - - - - - - - - - - - /2 - 14 14/2
MAD - 2 58/3
AET 1 1 -
MOZ
k
ZAI 6 17/4 1 5 - - 2 1
AEQ - - - - - -
AM - - 16 1 - - 1 1 1 - 6 - 1 - 1 2 32 2
RG 6 2 2 3 /1 * - - - - - -
FLU 10/ 1 - 40/2 14 /2 - 3 8 1 8 - 4 3 4 - 91/11
CUR 4 - 42 13 1 1 - 4 5 1 4 2 1 78/3
FOR 2 - 24 3 - 3 1 - 2 1 - 3 2 - 42 /-
-C-HI 5 - - - - - -
COL 14/1 1 1 6 - - - 1 4 10 1 - 4 1





MEX 13 / 1 - 24 9/1 - 3 1 - - 2/1 8 -71 17-3 2 / 1 5 68/8
PER 9 /1 - 25/1 4 - 1 12 - - - -/l 2/1 55/4
POR - - 35/ 1 2 - - 2 4 - - 1 - 3/1 2 50/2
OcC 5 3 50/ 7 52 / 1 1 - 1 1 - 9 16- - 13/6 178/24
OCC 1 6 17/1 12/1 - - -
- --
1 5 - 10 4/1 - 62/3
ORL 8 10 42/4 36/1 - 19 gT/73 -T - 9 18 242/10
MER 5/1 - 20 - - - 5 - - 2 3 - 6 3 - 44/1
NAn 6 4 19 - 1 - - 3 /2 - - 3 /3 5/1 1 1 43/6
VEN 2 - 32/1* 7 /1 1 3 1 21 1 1 - 2 2 2 - 74
- 7 - - - 3/1 -
r
11/2
- 8/ 1 11 - 21/5 1 2/1 - 2 1 74 7
- 27 7 - 12 1 1 1 1 - 5 3/-
ORI 2 1 1 4 - 4 1 9 - 2 4 -/4 2/1 1/1 - 31/b










- - 10/2 2 - 3/1 1 - - - - -/3 - 1 1 18/6
BEL - - 3 - - 1 2 3 - 1 3 -/1 4/1 1 - 18/2
PAR 20/1 19 12 5 4 16 20 10 1 - 10/1 1/12 25/4 10 3 156/18
TOL
- - 26 4 5 7 7 1 - - 28 4/8 17 3 - 102/8
GER 1 - 5/1 1 1 - 3 4 1 - - -/1 1/1 3 1 21/3
HIB 6/1 4 44/1 9 4 17 3 36/1 - 5 7 - 4/1 1 - 140/4
BAR - 2 14 1 - 17 1 4 1 - - 10 - 4 1





4 26/3 * - 5 16 - 14/4 2 - 13 0/ 7 *
MAT 4 4 4273 29/ 1 0 - 12/4 5 13/2 - 4 3 -
SAL -
- 50 2 - 1 3 297-1 1 2 12 -/10 -
HOL - - 36 - - 11 2 5 - - 21 -
HUN 2 - 17 - - - - - - - 1
NEA 17 6 19 4 1 1 4 83/8
ROM 10 - 16/1 12 4/2 - 15 -
-
3 - 4 1* 4 /2 7 78/6*
TAU 12 3 16/3 12 1 3 6 1671 2 3 15 -/b 7/5 108/16
JUG 5 - 23 6 - - 4 3 2 2 2 -/4 1 2
LUS 7 2 15 7 - - 2 3 - 1 8. - 1 2 54/5
POL 8




4 - - - - - - 11/1
AUL 4 2 20/1 8 3 5/1 1 3 /2 - 3 4/1 -/2 7 2 - 62 /7
TOT 217/7 69 1053/32* 404 /2 25/2 246/2 151 328/19 27 87/2 267/3* 6/10 268/52 129/8 86.9. 3 363 /282*
% 6 , 1 5 1,8 29,77 11,63 0,7 7,3 4, 9;52 0;7 2; 44 ,-1 -41 3,10 8;7 , 6 13 ,
* - in columna : 1 Diac .Perm.; in computatione: 1 Diac.Perm.,vel 2,ve1 a d casus.
I - Missiones ad Christifideles
II - Exercitia spiritualia
III - Paroeciae , ministerium paroeciale
IV - Seminaria Nostrorum - ac Cleri saecu .
V - Alia ministeria ad Cleri disciplin.
VI - Missiones -Paroeciae ad Gentes
VII - Ministeria pro Filiabus Carit.
VIII - Institutio elem/media /sup/prof
IX - Ministeria Communicat . Social.
X - Studia specials
XI-Cappelaniae divers. gen.
XII-Artificium , ac, manual op,
XIII - Infirmi , senes , conquies.
XIV-Administrat.prov.al.gen
XV-Varia vel non definita
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NOTULES A PROPOS DES STATISTIQUES C.M.-1987
Advertenda : plusicurs facteurs ont rendu particulierement laborieux l'eta-
blissentent de ces Statistiques. D'abord le fait que le Catalogue CM-1987
coupe scs donnces a la fin octobre; y manquent, done, les changements de
novembre?decembre. De plus, les renseignements fournis per quelques Admi-
nistrations Provinciales accusent des "defaillances" notoires (v. ., des
erreurs anterieures n'ont pas etc corrigees; des confreres changes de mai-
son sont "supprimes" n'etant pas reportes a la nouvelle destination; par
contre sont "ins&rces" des personnes "non incorporces" on des "etudiants
incorpores mais pas encore pretres"; et... les retards (des reponses sont par-
venues apres la date limite).
D'autrcs facteurs: une bonne douzaine d'Administrations Provinciales
accusent aussi des "defaillances" pour repondre aux questionnaires sur les
Statistiques; v.g., on confond "admissi" aver "incorporati" (pourtant les
C.53, §1 et 57, §1 sort clairs); on compte, "comme de la Province", des con-
freres qui v travaillent, mais qui, juridiquernent, appartiennent a one autre
Province, laquelle les compte aussi "parmi les liens" (et cela contahilise
des "doubles"); des effectifs consi g nes a une page du questionnaire son "en
faux" avec ceux mentionnes a cello des "ministeres"; une Province classe,
commme "Freres", tons ses membres; une autre date ses reponses, et leur
envoi, de quinze jours apres le jour-limits fix& pour la reception a Rome;
et, de trois Provinces, pas de reponses revues! Face a ces faits, on pent dire,
a tout le moms, que quelques Administrations Provinciales ne sont guere
"soigncuses". Dont acte!
Aspects positifs:
1 - Pour la premiere fois depuis 1966, les membres de la CAI n'ont pas
diminue; en 1986, ils ont meme augmente de... un membre! Augmentation
minime, certes, mais on dolt souligner que "l'hemorragie"de ces vingt der-
nieres annees (pertes de 50 a 100 par an) sest stoppee au chiffre de... 4349
membres CM.
2 - Les "incorporati"diminueru encore (3777 contre 3816 d'il y a un an),
mais cette diminution se ralentit de plus en plus (74, 64, 41, aux annees inme-
diates, et 39 en 1986); et, en concomittance, ]'augmentation ties "admissi",
reprise en 1981, continue a des rythmes de 11, 13, 31, et 40 en 1986 (Les 572
au debut de janvier 87 indiquent une augmentation de 199 en six ails).
3 - Diminuent ceux qui "vivent seals"(12,10% en 84; 11,52% en 85 et
10,67% - 389, en 1986), et ceux err ministeres "indCCfinis"(6,08% en 80, 3,70%i
en 85 et 2,61 °0 - 95, en 86).
Aspects negatifs:
1 - Les mirristCres "en paroisses iron ad Genies"restent en tote: 1085 =
29,77°/0. Et ceux "err missions populaires" ne changent guere: 224 = 6,25%,
de meine ceux "pro clero": 424 - /1,63°c. Idem pour cerrx "err mission ad
Gentes": 267 - 7,32%.
2 - L'age maven au g^ merrte mais plus lentement; en janvier 87: 55,98 ans.
3 - (irt Leger recul ties "Etudiants iricorpures"(de 105 a 101), mais parmi
Les 60 nouveaux pretres de 86 (contre 33 en 1985), 11 sont passes, en peu
de temps au cours de I'annee 86, de "admissi" a "incorporati" et a la pretrise.
Constat general:
a - La CAI "bouge tres peu ei fort lentement" pour "etre plus vincen-
tienne", si ]'oil en juge par les faits exterieurs et comptables de ses "minis-
teres".
h - La ('A9 est aux prises avec deux tendances contraires a resultante
positive: diminution progressivement plus lente des "incorporati" et aug-





Le 15 janvier 1987. le Pere McCULLEN , Supsricur general de
la Congregation de la Mission , annoncait aux 26 confreres de TAI-
WAN, rsunis a CHANG-HUA , la naissance do la nouvelle Province
de CHINE qui comprend les confreres travaillant a TAIWAN et ceux
qui vivent en CHINE continentale . Dssormais, le Catalogue indi-
qucra quatrc dates pour la Province de CHINE : 1844, 1910. 1972,
1987.
Des sa naissance , la nouvelle Povince a deja une longue histoire
que le P. Octave FERREUX a recueilli clans le dernier numsro des
"ANNALES DE LA MISSION '' Paris, 1963. Cette histoire, le P. FER-
REUX la presente en quatre psriodes:
- 1699-1783 : arrivee des trois premiers confreres (PP.
APPIANI , MULLENER qui devint svequc et Vicaire apostolique du
SSE-TCHOAN en 1716 . et P. PEDRINI ), debut de ('evangelisation
et de la persecution.
- 1785-1855: la CM. succedc aux Jssnlles . Periods trouble mar-
quee par le martvre des Bienhcureux CLET et PERBOYRE.
- 1856-1900 : periode de miss en place des I:glises locales.
- 1900.1951 : periode de tres grande activite missionnaire avec
la persecution des boxcurs , les premiers sveques chinois , I'arrivse
de nombreux confreres strangers : frail ais, italiens, hollandais,
polonais, irlandais et americains et la creation des deux provinces
chinoises ( Nord et Sud). Cette periode se termine avec I'emprise
communists sur tout le pays qui oblige Ies strangers a quitter le
pays et les confreres chinois a devenir " confesseurs de la foi" et
parfois "martyrs".
Avec les chinois qui ont fui ( ' invasion communiste et sort venus
a TAIWAN pour v crser la Republique de Chine, des confreres chi-
nois, americains et hollandais , continuent la Mission de CHINE.
La vie de la CM . s' organise en trois secteurs : TAIPEI ( mission rat-
tachse a la province dc HOLLANDE ), SZE-HU ( centre de la Province
de CHINE unifiee en 1972 ), KAOSHIUNG -TAINAN (mission ratta-
chse a la Province Occidentals-Centrals des USA).
Dans ces trois secteurs , des confreres expulses de CHINE, les
confreres chinois partis en Europe, de jeunes missionnaires neer-
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landais et americains travaillent a l'evangelisation du pays et des
chinois. Its Iondent des paroisses uu les baptetnes se multiplient,
des jardins d'enfants comme service paroissial. une ecole secon-
daire qui se cut amorcc dune ecole apostolique, et creent des
cruvres sociales pour enlants handicapes mentaux profonds, pour
jeunes handicapes muteurs et personnes ages. Et, si les secteurs
sont de jure independants les uns par rapportaux autres, tres vice
nail I'idee du partage de la vie et de la mission vincentiennes. Au
cours des dix dernieres annees, les confreres se retrouvent regu-
lierement a CHANG-HUA (centre Jesuite) pour faire retraite ensem-
ble et preparer ('unification. Les rencontres de 1984, 1985, 1986 ont
ere les moments forts de cette volonte d'unite. En 1984 se met en
place un Coordinateur (P. GALLAGHER) qui avec un Conseil (PP.
CHANG, LO, Van AERT) est charge de preparer' les rnodalitcs de
la raise en place dune Mission unifice. En 1986, cc Conseil presente
les fruits de son travail au Conseil general aver une "Proposition
au Pere general" qui a reti a l'accord de tous les confreres ct le con-
sentcment des Visiteurs interesscs (CHINE, HOLLANDE, US/OCC.
CENTRALE) pour demander la creation de la nouvelle Province de
CHINE. Ce document est suivi dune consultation des Confreres:
"Etes-vous d'accord pour que soil crece la Province de CHINE en
unifiant les trois secteurs existant aujourd'hui a TAIWAN?". La
reponse des confreres est un OUI quasi unanime.
Comment se presente aujourd ' hui cette nouvelle Province de
CHINE? Si Woos parlons statistiques , la Province compte 29 con-
freres a TAIWAN et un nombre inconnu en CHINE continentale.
A TAIWAN, quatre maisons : TAIPEI, SZE-HU, TAINAN, KAOS-
IIIUNG avec 26 pretres et 3 Freres: 14 chinois. 7 americains, 7 neer-
landais et I I ranco-honerois . L'aue nwven est do 65 ans. Comme
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recr-utement ( le dernier prctre a etc ordonne en 1984), it y a
aujourd'hui I jeunc cn I° annee de Philosophic et 3 petits semina-
ristes . A considerer humainemcnt cette rcalitc, on pourrait dire quc
le bebc est dcja bien vicux ! Mais les Confreres , surtout les plus jeu-
nes, veulent voir, dans cette naissance dune Mission unifiee, un
signe d'ESPERANCE, un PARI sus I'avenir!
En donnant naissance a la nouvelle Province de CHINE, le Pere
proposait cinq objcctifs: la vie de priers dans les communautes,
Ics ministeres scion Ic charisme vincentien, la miss en pratique des
Constitutions pour la vie et faction do la Province, la promotion
des vocations locales. A cc nouveau-no, Ic Pere donnait un Visiteur
(P. Edward GALLAGHER) et, apses consultation, un Conseil pro-
vincial (PP. LIANG, LO, Van AERT). Des le 19 janvier, le Conseil
Iaisait ses premiers pas: choix de la maison provinciale, mode de
travail, information donnee a la Conference cpiscopale et a la Con-
ference des superieurs Majeurs, nomination d'un responsable des
Vocations ... .
Souhaitons longue vie au dernier-ne de la Compagnie et prions
pour- les Confreres qui font panic de cette Province, ceux de TAI-
WAN et ceux qui vivent et souffrent en CHINE continentals. Cc petit
dernier vient au jour clans unc annee fasts: 60, anniversaire de la
consecration des six premiers cveques chinois (28 octobre 1926),
40,- anniversaire de 1'institution de la Hierarchic cpiscopale en
CHINE (1 1 avril 1946) eta un moment ou les Evcques de TAIWAN,
Bans une lettre pastorale commune, lancent un appel pour le renou-
veau de ('Evangelisation par le catechumenat (a peine 1,6% de
catholiques dans le pays) et par les missions populaires (pratique
religieuse en forte haisse). Pourrait-on souhaiter un plus beau
cadeau pour nos Confreres de la nouvelle Province de CHINE...?
J.-F. GAT. ILI.I .C), C.M.
Assistant charge des Missions
PROVINCIA DE YUGOSLAVIA
Juan Francisco Gnidovec C.M.
Reconocido "VALIDO" el Proceso I-rn/orrrrativo diocesano
de Beati ficacibn celebrado en Ljubljana
La intervencibn del P. Alberto Piras, nuestro Postulador Gene-
ral, durante la Asaniblea General de 1986, era de macho interes.
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Nos hablo do las "causal" de los cohermanos cuva vida esta clando
la esperanza que un dia la Iglesia nos los de como ejemplos de san-
tidad a seguir. Segun nos decia cl P. Postulador hay causas "vivas"
quc adelantan y hay otras que ya hace tiempo "no se mueven".
Entre las causas "vivas" fue subrayada la del obispo vicentino,
de origine yugoslavo (esloveno) Mgr. Juan Francisco Gnidovec. Con
el Rescripto del 2 de mayo de 1986 la Congregacio1i para ]as Cau-
sal de los Santos ha reconocido la''validez" del Pi' .cso Informa-
tivo Dioccsano Ilcvado a cabo en LjubIjana en Iu' silos 1978-1984.
Son units 800 paginas que hablan del hombre t„ilmcnte consa-
grado a los pobres, y de modo muv especial en sus 15 anos de
ohispo. En la oracion con la cual se pide su beatilicacion, se dice:
';Senor Dios, to servidor Joan Francisco Gnidovec se ha consa-
grado por amor tuvo totalrnerrte a los pobres; to pedimos que con-
firmes sit sautidad rrtilagrosamente, a fin de que, proclamado Santo
por la Iglesia, sit ejernplo nos resulte aun rnas atravente"
1) Breve resumers de sit vida
Por mas que "Vincentiana" ya han traido algunos informes
sobre la vida de J.F. Gnidovec, puede ser que hava algunos lecto-
res que no la conocen.
Su vida transcurrio entre 1873 v 1939. Comencemos con su
muerte, el 3 de Febrero 1939. El obispo que presidia los Iunerales,
comenzo su alocucion con las palabras: "J.F. Gnidovec, el obispo
de Skopje, ha Ilegado con su cruz al Calvario; le queda por esperar
Ia resurrecci6n". El ohispo celebrante sc refcria a las palabras que,
15 anos antes, en el dia de su consagraci6n episcopal, habia
dicho el ohispo Gnidovec: "Le obligaron a un tal Simon de Cirene
que Ilevara la cruz de Cristo. Hoy me ha llegado el turno a mi".
38 anos despues de sit muerte fue introducida la causa de la
heatificacicin. Sus rectos mortales aun descansan entre los demas
cohermanos muertos; es de esperar que ya no esta lejos cl dia en
que podrain scr trasladados a la iglesia que los Vicentinos ticncn
en la ciudad de Ljubljana.
Nacio J.F. Gnidovec en 1873 V se ordeno de Sacerdote 24
anos mas tardc cn 1897 . linos anos despues obtuvo el doctorado
en filosofia en la universidad de Viena, Austria . Habiendo sido nom-
brado director de Ia ensenanza media en 1904, se ha quedado con
el cargo hasta 1919, que foe el ano de su entrada en la Congrega-
tion dc la Mision . Tenia 47 anos de vida v 23 do sacerdote. El
obispo, quien quiso acompanarlo personalmente a nuestro semi-
nario interno , dijo al director del seminario , un poco asustado por
el nuevo seminarista , solo dos frases: Os traigo a uno de mis mejo-
res sacerdotes ; estoy curioso que es lo quc haran con el.
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2) J.F. Gnidovec en la C.M.
Para los nuestros eran en aquel entonces obligatorios dos
anos de serninario interno. Terminados los dos anos, J.F. Gnidovec
fue nombrado director del serninario . Ya que entro en la Congrega-
cion para ser on misionario itinerante, ya durante su propio semi-
nario le permitieron que de vez en cuando cooperara con el equipo
misionero. Dcspues de algo mas de dos anus de director del semi-
nario, le vino Ia urgente peticion del Nuncio Pellegrinetti, el futuro
cardenal , que aceptara el nombramiento de ohispo de Skopje.
3) Obispo de Skopje
El ano do su consagracicin episcopal es 1924. La diocesis de
Skopje es territorialmente Ia mils grande Lie Yugoslavia . En cuanto
a Ia poblacion catolica pertenece en gran paste a los albaneses quie-
nes, despues de muchos siglos Lie Ia dominacion turca, se han que-
dado fieles a la Iglesia . Esos fieles viven en mcdio de la mavoria
ortodoxa a la cual pertenecen los serbios y al lado de otros albane-
ses que han pasado a la religion musulmana . Mgr. Gnidovec quer-
ria set- el misionero de la Congregacion vicentina . Era escuchado
de una mantra inesperada , pero de acuerdo con su firme voluntad
de entregarse a los pobres.
Para su grey muy dispersa tenia muy pocos sacerdotes . Le ayu-
daban aigunos cohermanos Lie la C .M. Hizo construir tin semina-
rio menor que no dio muchos resultados . Por mils que habia apren-
dido muv hien la Icngua albanesa, los sacerdotes albaneses, por
haher sido el obispo un eslavo, de raza distinta, no Ic tenian con-
Iianza . Se hizo misionero itinerante . Iba a pie o cabalgando , muchas
veces sin acompanante . Predlicaba en albanes , aleman , serbo-
croata. Se preseruaba en las estaciones militares para pedir Ia lista
de catolicos . Para la Navidad , la Pascua de Resurrection, querria
Ilevarles la palabra y el pan de Dios.
Para comer se Ilevaba consigo siempre to mismo ; el pan y el
queso . Tenor Ia cama o no teneria, no era intportante . Por tnas que,
siendo obispo , recibia del estado cada riles una ayuda bastante con-
siderable, todas sabian que despues del quince del mes ya nada
tenia; ni siquiera para pagan el tren , donde lo habia. En tales oca-
siones pedia a los cohermanos que le prestaran lo necesario. A veces
la gente lo encontraha dormido, sentado al lado del camino. Can-
sado y con hamhre ya no podia seguir , sin reposar aigunas horas.
Siendo tan pobre entre los pobres, sin embargo hizo lo impo-
sible para pacer construir unas veinte igiesias y capillas. Sc fue
a mendigar a los Estados Unidos, pedia a obispos de todas partes
que le avudaran.
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Tanto se decia en nuestra Asamblea General de 1986 que
dcbiera servirnos Para un mejor trabajo con los pobres. Para un
mejor trabajo con los pobres quizas mejor que las Asambleas sit--
ven los vivos ejemplos de nuestros cohermanos, cada 11110 con su
especial aprovechamiento de los dunes recihicfos. Puede ser que la
extrema pohreza v el total desprendimiento de Mgr. Gnidovec nos
asusten. En todo caso, los contemporaneos que, anus y atios,
podian observarlo. no dudaban que era un santo varon de Dios. Asi
In dice la rnadre Teresa de Calcuta, que tenia 14 anos en el ano
1924, cuando J.F. Gnidovec fue nombrado obispo de su ciudad natal
Skopje. Lo consideraban santo igualmente los ortodoxos y los
musulmanes.
El Postulador General insistia en su intervencion dut-ante la
Asamblea General, que en nuestras causas de beatificacion v cano-
nizacion clebenws cooperar. Hay aigunas que se han " dormido",
otras que parecen "inuertas" por diferentes razones, entrc las cua-
Ies esta tambien la falta de interes. Hav diferentes maneras, de inte-
resarse por la causa de que estarnos hablando en esos apuntes: ettco-
nendemos a 1'irttercesiort de I.F. Gnidovec los casos relacionados
con el nuestro trabajo Para con los pobres: muy Bien podriamos
pedir la cooperaci6n de las Hijas de la Caridad. Dirijamonos al Pos-
tulador General para obtener [as estampas que Ilcvan la imagen
del siervo de Dios con la oracion con la cual se pide su heatifica-
cion. Ni siquiera es necesario anadir: nuestra mejor oracion sera
un scrio esfuerzo en scguir su ejeniplo de trabajador por los pobres.
Startku BOI.JKA, C.M.
THE INDONESIAN PROVINCE OF THE VINCENTIAN FATHERS
1. - The Beginning
In 1920 the Congregation of the Propagation of the Faith in Rome, has
entrusted the region of Madiun. Kediri, Surabava, Blora, Cepu, Rembang,
Bojonegoro, in East Java. to the care of the Congregation of the Mission
(C.M.). to the Vincentian Fathers.
The first batch of Vincentian Fathers who arrived in Surabaya, were
from the Dutch Province of same Congregation. Thee a-riyed in Surabava
on 30 June 1923, under the leadership of Rev. Fr. Th. Dc Backere. C.M. In-
itially they worked for the catholics in Surabava, who were mostly Euro-
peans. Howerver spun I heir zea l took them to the interior oft he Island. They
started to evangclin• the indigenous people.
The method which until now proofs tube efficient for evangelizing the
indigenous, is by building up the interior by way of education. Mann Vincen-
tians started to learn the difficult Javanese, language, and started to build
village-schools.
The local church in this region of East Jaya. began to grow. From 40
indigenous catholics in 1923, the catholic population grew into 13.000 in-
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digenous catholics in 1937. And now in 1986 the catholic population in the
region entrusted to the Vincentians in cast Java is 125.816 catholics, it II in-
digenous converted to the Faith. In 1928 this East Java Region became a
Prefecture Apostolic, with Mgr.Th. De Backere, CM as the first Prefect
Apostolic. In 1937 because of ill-health Mgr.Th. De Backere C.M., had to
return to Holland. His successor was Mgr. M. Verhocks, CM. In 1942 this
region was elevated to the rank of Vicariate Apostolic. Mgr. M . Verhocks
was ordained Vicar Apostolic in May 1942. He died in the year 1952. His
Successor was Mgr. J. Klooster, CM. In 1961 Rome has decided to make
this Vicariate Apostolic into a full Diocese. Mgr. J. Klooster, CM became
the first Bishop of the Diocese of Surahava. lie retired in 1982, and was
succeeded by Mgr. A.J. Dibvok:u'yono a diocesan priest.
In all th ose years the region was taken care 0 1 pastoral l y by priests
of the Congregat ion of the Mission, or Vincentian Fathers. Only few diocesan
priests work in the Diocese of Surahava.
From dependent Missionary work to an independent
Province of Indonesia. Vincentlan Seminary
From organizational point of view the Vincenti an Fathers are govern-
ed by a Superior General for the whole world. and in each country or region
are governed b y it superior Provincial. A Province is usually erected once
the number of Vincentian members (priests, brothers, students) in one region
is strong enough to form an independence existence both spiritually and
economically.
The priests who worked in the East Java region are Dutch Vincentian
Fathers. For it long time they remain dependent to the Dutch Province.
In 1949, with 40 Priests working in this region, they got a little
autonomy. This region of the Vincentian Fathers became a Vice-Province
of the Dutch Province.
There was more autonomy in decision making.
In the meantime , in 1948 was erected the Seminary in the Vicariate
apostolic to Surabaya to ensure the future priests for this region.
In 1957 a Novitiate was opened for candidates to the priesthood who
wanted to join the Congregation of the Mission.'[he Novitiate started with
12 Novices.
In the meantime candidates for the Vincentian Fathers were sent to
Holland to do their theological studies. In 1958 the Indonesian Vice-Province,
became it full autonomous Province.
At that time there were 53 Dutch Priest , 5 Theological indigenous
students for the Vincentians, and 18 Indonesian Novices. This group of
Vincentians became indipendent in the matter of determining its course
of action. The presence of many Dutch Priests still ensure financial sup-
port. Sothat financially the new Province did not run into great difficulty.
In 1963 :it, own Theological Seminary for the Indonesian Vincentians
was erected in Kediri. Since then Indonesian Vincentian Students need not
be sent abroad for their theological studies.
In 1971 this Theological Seminary was moved to Malang; and together
with the Carmelites the Vincentians erected the "Institute for Philosophy
and Theology WIDYA SASANA".
In 1986 there are 250 students to the priesthood studying in this In-
stitute; from those, 40 students are candidates for the Vincent tans.
The 40 students live, pray and study in their own College House, while
following courses in the above mentioned Institute.
Their Vincentian College house is situated in JI. Rava Langsep 45,
Malang INDONESIA.
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PAS"IORAL WORK IN KALIMANTAN
In the field of Pastoral work of Evangelizing the people, there came
a new impetus in 1975. Some French Vincentians who were driven out of
Vietnam found a new working field in the Diocese of Sintang in Borneo
or Kalimantan.
They also became members of the Indonesian Province . So, since 1975
a new fast area of Missionary work was added to the responsibility of the
Indonesian Province of the Vincentians.
Since 1975, 2 indigenous priests were added to the first batch of the
French Group.
NEW SITUATION NEW PROBI.I:Nl
In 1986 the Indonesian Province of the Vincentians consists of' 12 Dutch
priests, most of them are over 65, some are over 70. one is 86 years of age,
7 Italian Priests, and 36 indigenous Indonesian priests and 40 indigenous
Vincentians Candidates to the priesthood.
Since 1958 (the time when the Indonesian Province was erected) the
political and economical world situation has changed . This change affects
the situation in Indonesia. Now in Indonesia is difficult for foreign mission-
ary to enter to work in Indonesia.
In the meantime many foreign Vincentian Missionaries had died or had
to return to their homeland because illness or old age.
As mentioned above the presence of Dutch, French and Italian mission-
aries ensure the financial support of the Dutch Province, French Province
and Italian Province of the Vincentians, to the Indonesian Province.
But the more indigenous Indonesian priests come into the scene to
replace the foreign missionaries the Provinces abroad are the less dispos-
ed to cart the financial burden of the Indonesian Province.
As the Indonesian Province does not have a source of income except
the gift from Catholic population the Indonesian Province faces now sonic
financial problems. The gift from the Catholic population ensure the daily
up keep of the Vincentian priests working in the Parishes in the Diocese
of Surabaya.
However this source of income is not sufficient to ensure the up keep
of Indonesian priests working outside Java in Borneo in the Diocese of Sin-
tang.
They need more financial support because the people in Borneo
(Kalimantan) are themselves poor, who need help from the priests.
This source of income I tom the people is far not sufficient for the up
keep of the Vincentian Seminarians. Support for the Seminary comes from
Rome. Holland and Austria, which to some extent help the daily tip keep
of the Seminary.
However in the next future, to accomodate the incoming new
Seminarians we have to build new building.
Also the library needs tip dating, because most of the books are old
books in the Dutch language.
Further more, to give ordained Vincentian Priests opportunity to con-
tinue then studies. to obtain specialization in order to further teach in In-
donesia the Prostncc still lacks sullieierii triads.
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H. - Un incontro di fraternity nella foresta del Borneo
UN RLGALO DI NA'IA1.I:. I'. AGIIS S1.'DARYA v H)
II 25 gennaio 1987 ci siamo riuniti a Kalang per testeggiare insieme
l'anniversario delta Pondazione delta Congregazione delta Missionc.
Abbiamo pure avuto modo di dare it "benvenuto ufficiale di comuni-
ta" it nuovo giovane confratello Vincenziano PADRE AGUS SUDARYAN-
TO, sacer•dote novello ordinato it 28 agosto 1986 da Monsignor Dibyoka-
rvono vescovo di Surabava.
11 Padre Sudarvanto, provcniente dalla parrocchia di Madium, e nato
it 2 agosto 1958 ed Ita ultimato i suoi studi net nostro semin:rrio maggiore
di Making. Ii stato accompagnato qui a Nanga Pinoh dal Padre Visitatore
Rekso Susilo e dal Padre Ponticelli, it 13 dicembre scorso, ed ha iniziato
subito "con ntani di fresco sacerdozio it suo noviziato benedicente in fore-
sta".
II Padre Rckso Susilo ha sottolineato the l'in io del Padre Agus rap-
presenta uno sforzo non indifferente• da paste delta Comunita Vincenzia-
na. per venire in aiuto alla Missione (.let Kalimantan, soprattutto per espli-
care it servizio apostolico tra gli immigrati giavanesi. E anche nello stesso
tempo un sacrificio rilevante Iatto dalla Provincia Indonesiana la quale con
la perdita net novembre scorso del Padre Adam Van Mensvoort, rettore del
nostro seminario minore di Garum, deceduto in on incidente stradale, ed
anche per it ritorno in patria di alcuni con! ratelli, si e vista sottrarre forze
missionaric preziose. Esse hanno ce•rianu•nte bisogno di esscrc rimpiazza-
te ma questo gesto di inviare, maluiado In perdita di veterani, una "giova-
ne ed aitante recluta" nelle foreste des Kalimantan, ha sapore prettanlente
vincenziano. L stato Lilt vero e grande dono di Natalc the ha latto ricorda-
re i tempi di San Vincenzo quando Egli non esitava, anche con la scarsita
di elementi, ad inviarc con it coraggio dei santi, nuovi missionari net Ma-
dagascar.
LA LE'fTERA
A Kalang it giorno 25 gennaio. at mattino, abbiamo eflettuata la Con-
celebrazione nella splendida Chiesa delt a " Sunda M aria". E vero the la con-
celebrazione
Sella
da se esprinieva e mauifestava l'unita del nostro sacerdo-
zio e l'unita B l  nostra piccola congregazione. Pero data In circostanza
mi pares a ehc eccheggiassero pure, con it linguaggio dcll'anima, Ic parole
di S. Vincenzo in una letters indirizzata al Padre Carlo Nacquart it 22 mar-
zo 1648. II Santo chiedeva, in modo delicato c con implorante affet to pater-
no, al missionario di essere deciso a partire alla volta del Madagascar, solo
e sempre "per la Gloria di Dio". Vorrei dire. the in quel mornento, o alme-
no per quella circostanza, seppur dopo secoli, I'orologio del tempo ancora
scandiva glr stessi battiti ne ll'a ttualita dell'oggi. Quel ticchettio di consigli
sempre vecchi e sempre nuovi penctrava nei rccessi del cuore e vi lasciava
un'impronta di contentezza per averli, ancora una volta, Patti nostri.
. 'Quando sarete arrivati all'isola, prima di tutto vi regolerete come
potrete. horse vi dovrete separare l'uno dall'altro, perservire in lora-
lii i diverse. Ma cercate di vedervi it pift spesso cite potete, per conso-
larvi e sostenervi a vicenrla".
Eravamo partiti da locality diverse con la tine di gennaio martellata
dalla stagione dells piogge chc avevano gull) iato i I iumi.
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C'era ancora nelle ossa sentore di stancheiza dopo la tournee di Nata-
le e sulla harca a tnutore che ci conduces a it Malang si sonnecchiava, pun
sferzati dally pioggia inctcmente, desiderando che it sole facesse capolino
per asciugare vestili e dose inzuppati d'acqua. Ma poi quando si e arrivati
alla meta. I'umidita che trasuda da ogni dove, viene dimenticata, quasi as-
sorbita dal calore delta gioia. Gioia di esserc arrivati senza multi intralci,
senza rotture od avarie at nwtore, gioia di rivedersi anche dove la natura
sembra frappor re i SUoi sipari imp(vtetrabili d'acqua e d'alberi. Altora si
gusta e Si capisce meglio it significato di quel "cercate di ve(Iervi piu spes-
so che potete. per o m,,olars i e so,tenervi a s icenda".
IL PLNTO DIII IA SI'li ALIONE.
A Kalang quel giorno dopo la concclebrazione si sarehbe pretcrito una
stasi di riposo, ed invcce Grano in programma alcune seduce per fare iI punt()
della situazionee c cercare di affrontare , anche se con una certa distensio-
ne. quelli che sono gli elementi focali dell ' apostolaro c del piano pastorate
nelle nostre zone,
E sempre presente insomnia l'assillo per la formazione dei "responsa-
bili della preghiera" nei villaggi, dei catechists, dei catecumeni. Lo sforzo
per garantire it minim() di assistenza religiosa nei villaggi e correre ai ri-
part, per quanto e possibile, net porre resistenza all'allacciarsi dell'aumento
(lei divorzi; e sollecitare energie "opportune et importune" dove la prat lea
religiosa c nulla c di conseguenza si c assopito it dcsiderio di miglioraie
c progredire se non a ancora stato portato at cirniteru dalla resa.
Ce poi quel bisogno impellente di stendere la mano dove la fede e de-
bole, sacillante. alto stato embrionale e da l'immaginc di un terreno appe-
na dissodato che una foresta centenaria tenta di rimangiarsi con tenacia
rovinosa, con la voracity dei suoi parassiti e degli animali roditori di rac-
culti appena nazi.
Ouando si farm() quei corsi di formazione od incont i con i ca pi del po-
polo di Dio, non Si puo fare a mono di tneditare per se stessi e per lord quelli)
che it Santo ancora scrive nella lettera a padre Nacquart gia citata:
"71 principale vostro studs(), dopo gtrello di orgartiz are la rostra vita
Ira color() con cui dovrete conversare im adore di soavitd e di boon
esempio, surd di far cornprendere a quella pavera genie, nata dalle
tenebre de11'ignoranza del lore creatore, la veritd Bella nosira fede,
meta non ('()it i soltili argomlenti teolagici, hertsi con ragionarnertti at-
tinti dalla matura; poiche hicogna conrincia,'e di qui, cercamdo cioe,
di corttincerli che voi non fate alira cite svi/ttppare i contrassegrti che
Dio sit ss t ha irnpresso in loro, e che la natura corralta, da troppo
hotgo tempo abittiata al male, arena cancellati. Vorret che dimtostra-
.ste lor() le deficem;e dell'uniana ,tottery per rrrezzo dei di.sordini, che:
essi ste.si condanoano: poic/u essi harmo leggi, re e poniziuni ".
Valentino BOSIO, C.M.




La Conferencia de Visitadores prograrno ima reunion de todos
los Consejos provinciales, incluidos los Eccinonios, aunque no for-
maran parse de dichos Consejos. La finalidad del encuentro estd
seiurlada crl el Comunicado final. Es la primera vez que se tiene
101 c?lcn 'nlro Conmo este.
PRIMER ENCUENTRO DE CONSEJOS PROVINCIALES
DE ESPANA
COMUNICADO
Los dias 7 , 8 y 9 de enero de 1987 se ha celcbrado en Los Almen-
dros (Madrid) el provectado encuentro de los Visitadores , Conse-
jeros v ECOno mos Provincialcs de las cuatro provincias espanolas
de la C.M . Este encuentro , primero de su clase celcbrado en
Espana, respondia a una iniciativa de la Conferencia de Visitado-
res favorablemente secundada per los cuatro Consejos.
Han sido n-es dias de estrecha convivencia , marcada por un
inmejorable clima de espontanca cordialidad , sana alegria, auten-
tica comunion fraterna e intensa oration comunitaria . No poco con-
tribuvo a todo ello la coincidencia de que el encuentro tuviese comp
prologo, triste y gozoso a la vez , una conceiebracibn eucaristica que
nos unio a todos en el funeral por el P. Felipe Garcia ( q.e.p.d. ), ultimo
Visitador de la antigua provincia de Madrid . Asimismo nos sirvi6
de lazo de union la presencia de nuestro Vicario General, P. Miguel
Perez Flores , que quiso tracrnos el respaldo v aliento del P. Supe-
rior General v su Consejo.
El espiritu que en todo memento nos ha animado durantc la
reunion ha sido cl do hacer realidad en ]as provincial espanolas
de la C . M. el lema de la ultima Asamblea General : " Unum corpus,
onus Spiritus in Christo ". Sintiendonos unos en el Senor v en la
comun vocation vicenciana , hernos coincidido en la necesidad v el
dcso de fomentar- v favorecer , respetando las peculiaridades pro-
vinciales, todo to que nos une v todo Ins que puede significar Con-
cordia entre las personas , ayuda mutua en la resolution de los pro-
blemas de cada provincia v colaboracion , tan amplia come sea posi-
ble, en el trabajo apostolico.
El encuentro ha representado un avance muy significativo
hacia los tres objetivos que nos habianos propuesto : el conocimiento
mutuo do los responsables provinciales v de los problernas que
como tales encontramos en Ic desempcno de nuestro oficio, el
intercambio tic experiencias de gobierno v orientation pastoral v
el enriquecimiento de todos niediante la confrontation de los cri-
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terios rectores de la vida de ]as cliversas provincias.
En los temas sometidos a estudio: Pastoral Vocacional, Meto-
dos v rcalizaciones de las Misiones populares v Lineas de gobierno
y animaci6n de la provincia desde el Consejo provincial, hemos
logrado esclarecedores analisis a travcs de los tres cstadios
senalados como mctodo de trabajo: breve exposition tematica
seguida de la aportacion de experiencias por cada una de las pro-
vincias, dialogo en pequerios grupos de estudio v puesta en
comUn.
No se proponia la reunion Ilegar a conclusiones operativas, aun-
quc tampoco [as excluia. Ademas, en caso de que Ilegaran a for-
mularse, cstas tendrian solo caracter orientativo v scrian de fibre
aplicacion por cada consejo provincial. Sobre estos supuestos, los
reunidos ban coincidido en las siguientes propuestas cuva ejecu-
cion consideran stunamente conveniente:
1 ". Intensificar la colahoracion do las cuatro provincias cn la
Pastoral Vocacional, a este prop6sito, es de desear la realization
de reuniones conjuntas de los equipos provinciales de Pastoral
Vocacional con estos fines:
avanzar hacia la posible for111ulaci6n de tin Plan de Pastoral
Vocacional;
el intercamhio y la elaboracibn en comun de material de pro-
paganda vocational;
la organizaci6n a nivel nacional de convivencias de j6venes con
inquietud vocacional a la C.M.
En este misnro cameo de la Pastoral Vocacional, llevar a cabo
lo antes posible entre los misioneros jovenes (nienores de 30
ands) una encucsta cicntifica sobre sus motivaciones vocaciona-
les.
2a . Crear una coordinadora dc los equipos provinciales de
misiones populares . La conferencia de Visitadores fijara ulterior-
nrente sus objetivos y mctodos de trabajo.
Es, por Ultimo, un grato dcber hacer constar nuestro agrade-
cimiento a la comunidad de Hermanas de Los Alrnendros por sus
muchas atenciones v a las Visitadoras de las dos provincias
madrilerias de ]as IIijas do la Caridad, Sor Carmen Victoria Ruiz
de Toro Y Sor Maria Luquin, quicnes tuvieron la amabilidad de venir
a saludarnos, interesarse por la marcha de nucstros trabajos y com-
partir brevcmente con nosotros preocupaciones y espcranzas.
Los .4linemlros, 9 de enero de 1987
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PROVINCE de PARIS : ! I(;NES d'AC'TION pour la PROVINCE
A Tissue de la reunion des Supericurs des 12-13 janvier 1987,
CINQ LIGNES d'ACTION pour' la PROVINCE de PARIS ont etc
adoptees.
- Ces "Ligrres d'action pour to Province"ont etc degagces du
travail effectuc par les maisons sur les Lignes d'action de I'Assem-
blec Generale.
- Elles ne rendent pas caduques ces dernieres dont ('inspira-
tion, pour I'ensemhle de la Compagnie et done pour Worts, demeure.
- EIIes se situent dins le prolongement et en complement du
Projet Provincial qui denxure le guide de la Province de Paris.
- Elles nuns engagent tour, personnellcment et communau-
tairement. Je demande a chaque maison d'etudier aver precision




1. EVANGELISATION DES PAUVRES
1. Option privilegiee pour les Pauvres.
Nous reaffirmons not re option pour les plus pauvres
- en Iuttant contrc Ies causes de la pauvrete,
- par le temoignage dime vie et d'engagernents "credibles",
- en faisant tout pour quo cette option soit effective.
2. Service des Iaics et du clerge.
N.B.: Attjoturd'lusi, on tit, peat dissocier formation des lcrics et
/ornzation du clerge; les tors et les autres Mint appeles a travailler
ensemble a 1' Evangelisatiots.
A. Les Iaics:
Notre travail avec et pour les Iaics s'orientera dans deux direc-
tions:
* Formation:
- chretienne et pastorale pour ceux qui travaillent avec noun,
- vincenticnne: par des sessions, retraites .... Des lai'cs sou-
Itaitent sure spiritualize typee pour appuver lesir engagement pasto-
ral orr caritatif; cello de saint Vincent les scduit.
* Participation a notre travail missionnaire:
• dans les Secteurs,
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• dans les Paroisses,
• Bans la Mission populaire itinerante . En iniensifiant partout
cette participation (f ont saint Vincent nous donne 1'exemple.
B. Le clerge:
Nous voulons conduire dans la Province une reflexion serieuse
sur I'aide au Clerge, sur les formes nouvelles quelle pourrait pren-
dre, dins le contexte actuel de I'Eglise de France.
2. C'OMMUNAUTE: POL R LA MISSION
Nous reaffirmons nos convictions sur:
- la priere ('ommunautaire: oraison, breviaire, concelebration
de ('Eucharistic,
I'claboration et la revision du Projet Communautaire,
la coresponsahilite,
- le "travailler-cnsernble" pour la mission qui hannit tout indi-
vidualisms.
Nous nous savons responsables de la recherche active des voca-
tions et de leur accompagnement.
3. FORM ATION VIN(( NTIENNE
Nous desirons recevoir one formation vincentienne:
- par Ia proposition de themes pour une etude personnelle
et communaLltalre,
- par des sessions provinciales sur un meme theme repris a
des dates differentes pour que taus les confreres puissent s parti-
ciper.
Parln
. le 13 Janvier 1987
PROVINCIA de BARCELONA : 1W IIfiR .%IANO 'L\ ':ICCIn:\... en la
plc' HO.\'I)I 'R:I,S
I iuv Domingo 30 do Novicmbre, hemos cclebrado en Patuca la
gran fiesta de La Milagrosa. No esta el Padre en Patuca v it mi nee
ha parecido bueno cambiar del 27 pot- set- un dia ordinario, al
Domingo para asi darle mas realce y csplendor a la fiesta, pues en
los dins de semana poco acudirian los Misquitos a Ia iglesia.
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Por la marlana tuvimos la celebracion dominical que comp
cada dorningo resulto bastante hien. Por la tarde a eso de las 5 y
media celebr•arnos con gozo la gran fiesta a la Virgen Milagrosa con
la iglesia al tope y hasta en la calle muchos se quedaron por no
tenet, sitio dentro. Tarnbien habia varios protestantes.
Rebosando de alegria y gozo...todos cantamos y celehramos la
fiesta. Besamos la Medalla y al final les proyecte las diapositivas
de las Apariciones que gustaron rnuchisimo. No podria yo expli-
carle tanto gozo y alegria! Y con este misnw gozo...quiero escri-
birle antes de it a dormir.
Tambien hicimos fiesta por la cocina y en la mesa. Yo mismo
prepare algunos pollos y un rico arroz, lo que compartimos entre
cuantos Ilegaron que paso de 20. La comida fue en honor a San
Vicente que en su fiesta no tuvimos nada.
La alegria y el gozo rebosaba en todos! Yo pensaba: si esta ale-
gria es en la tierra, j.como sera en el cielo?
Por lo demas todo como de costumbre, por esta mision. Cala-
midades, penal, algo de hamhre y rnuchas enfermcdades.
El Padre se encuentra rio arriba y espero que Ilegue en estos
Bias. Le comunico que me hall regalado una estupenda placa solar
de estas que dan corriente electrica. Este ohsequio a la Mision lo
hicicron unos holandeses que instalan algunos faros o reflectores
por estas costas.
Padre, no podria dejar de rnencionar algo de esto pues a dia-
rio pasa por nuestro dispensario. (Ya le cornuniquc en otras car-
tas estas gracias tan sobrenaturales que Dios se digna hacer entre
nosot ros).
No hace muchos dias tuvimos unos heridos de cstos de pro-
nostico grave. Uno de estos con los intestines y estomago a la vista.
Otro con tendones, arterias y nervios cortados en ]as manos. Como
es de costumbre puse manos a la obra (pero eso si, invocando a Dios
en silencio) y todo salio perfecto. Hoy empiczo a quitarles los pun-
tos y los dos se encuentran como si nada huhiera ocurrido. LNo
puede ser esto y otro...milagros de Dios? Iloy tengo una senora
con suero gota a gota ya que esta completamente deshidratada por
hemorragia. A on niro tuve que sacarle de la via respiratoria un
grano de arroz que Cl mismo sc metio. Adernas tuve que atender
a varios enfernms dc urgencia dcbido a las rnuchas infecciones que
tenemos por toda la zona. La Clinica de AIIWAS esta mal atendida
sin medico v es cara. Todos acuden a Patuca. Como vera, hov
dorningo y fiesta no estuve sentado. Todo con gozo y alegria, dando
alma v corazon. (Vale la pena).
(Extracm de una curia del
Hno. Ranuirr BARRAGAN, CM.)




in Taiwan : 10 (7 nl.,3 chin.) in Belgid ,Canada,Costa Rica ,Curacao,
in Frankrijk: 3 Italia en IJsland,telkens 1.
in Denemarken: 2
in Duitsland: 2
Nederlandse Vice-Provincie van Ethiopia
---------------------------------------
Ethiopie 16 (3 ethiopiars, 13 nederl.)
Seychelles 1 (1 nederlander)
17
Lazaristen van Nederlandse-Afkomst I ristees_d'origine
200 leden
in Nederland : 99
in Brazilie' : 37
in Ethiopia : 13
in Indonesia : 12
in USA 4













Gemiddelde leel'tijd per 1 januari 1987: _65,18 ,
----------------------------------- -----
in 1979: 59,29 in 1984: 62,02
In 1980: 60,18 in 1985: 63,34
in 1981: 61,11 In 1986: 64.42







Lazaristen van Nederlandse Afkomst CM d'origine NL
Leeftijdklasacu
Classes d Aantal laden membres
--- age
pPr 11 ri.198'f AF
nombre pourcentage
40 - 44 jr It 2
45 - 49 jr 20 10
50 - 54 Jr 20 10
55 - 59 Jr 22 11
60 - 64 jr 29 14.5
subtotaal 95 47.5%
65 - 69 jr age retraite 43 21.5
70 - 74 Jr 38 19
75 - 79 jr 15 7.5
80 - 84 Jr 5 2.5
85 - 89 Jr 4 2
subtotaal 105 52.5 S
Totaal 200 100%
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STATISTIQUES ET ... HUMOUR!
La Province de Hollande s'est toujours distinguee par son esprit
missiorntaire, sa generosite, ses "dons de.s langues" (la plupart des
confreres (Poriginc neerlandaise parlent courarrmtent trots ou qua-
Ire langues), et, aussi, par la precision des donnees de son Catalo-
gue Provincial et des tableaux de ses Statistiques annuelles (ort est
evideminelit au pays de la 'Philips" et de la "KLM"...).
1,;n exemple, parmi d'autres, le tableau precedent of/ert par
"Informatic Kleine Compagnie" de janvier 87. La on peu constater
an moms deux cltoses: des 200 acluels Confreres d'origine rteerlan-
daise, la rrtoitie plus un travaillent "en mission de par le monde"'
attctme de nos Provinces tie petit arborer tot tel palmares "mission-
naire". Liz attire constat: les 122 Confreres yeti appartienneut juri-
digttemeni a la Province de Hollande ont depasse, comme it advient
aussi a trois autres provinces, 1'age moyen de 65 ans.
line des mensurations tie "1 engagem nt nrrssiorlnaire" cesl
1'apostolat "en dehors des propres /rontieres rationales "et celle de
/'age nlol'ett des "ef/cell/S ?nissiOnnaires " ert est titleautre pour-pre-
voir l'avenir. A qui rent reflecltirsurces realites concretes qui com-
mandent intperutivemen[, "patience et labeur tie temps". Tout ceci
nest pas de ... I'humour, biers surf
rtlais sur la longevite biers des pages " tonifiantes" ont ete ecri-
tes depuis lc "De Senectute"de Ciceron. Si d'aventure, it v a des lec-
teurs ale ces lignes qui ow le "sells de l'Izumour"el tie s'o ffusquertt
pas de "sourire", et tie considerent pas "se deshortorer" en "riant
low sirnplement ", gtt'il.s use iii 1'entre/ilet strivant gtte le P. Ph. Dion
C.M., de la Prov. de Philadelphie (charge dc 1'anirnation pour le 3,
age), public clans son Bulletin de mars de celte annee, p. 4; an litre
"proa^reltetu" "formula for Long Living", suivem, 0 la fill , tine anec-
dote "hrnnoristiyue''stir k's ".statistignes" et tin "slogan "pour "regar-
der en avant", rnalgre la longevite.
J.-O. B.
Willard Scott, the rotund weatherman for NBC's TODAY
SHOW salutes each morning several people who are having 100th
or older birthdays. He receives 40 to 50 requests a day, often show-
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ing pictures of the celebrants. He says that in his travels he meets
many centenarians and he always As their secrets for longevity.
He has found that the formula for a long and healthy life is
a simple one indeed. All you have to do, according to what he calls
his scientific survey, is attend church or temple regularly (or not
at all, as the mood strikes you), stay away from fried foods (or eat
nothing but fried foods, if you're so inclined), avoid liquor and
cigarettes (or, of course, drink and smoke all you want), and exer-
cise daily (or not at all, whichever seems easier). Follow these sini-
pie timetested steps and you're guaranteed a place on this earth
for a good long time, or your money back.
But in a serious vein, he finds one important thread; every
single centenarian, and everyone with a shot at reaching that
milestone, is blessed with an easy-going nature. Without exception,
the wondrously old folk in this country are calm, level-headed, able
to roll with the punches and take life as it comes. They have learn-
ed to accept the cards they've been dealt, and they take life one day
at a time. Whether they were born that way or whether they became
that way over time with age is not important; what is important
is that they are that way now, and wer can all learn from that.
Which recalls Myron Cohen's colorful 104 year-old Jewish man
who stopped by his doctor's office for his annual check-up. After
being given a clean bill of health, the old man thanked the doctor
and said, "See you next year." "'that's wonderful, " the doctor said.
"Not to alarm von or anything, but here you are, 104 years old, and
yet vou're so confident you'll he healthy for another year. Tell me,
how can you be so sure?" "It has nothing to do with confidence,"
the old man said in a thick Yiddish accent, "it has to do with
statistics. Not too many people the when they are 104 years old."
Looking forward to being in touch again.
Philip E. DION, C.M.
-15.3-
ST('DIA
La Congregazione della Missione di s. Vincenzo
Depaul e le missioni popolari
Luigi AMF.ZZAI)RI, C. %1.
Nella storia della vita consacrata a nota la svolta the si opera
all'epuca del Tridentino, quando net quadro della riforma cattoli-
ca si profila una nuova tipologia della comunita religiosa. La sua
caratteristica principale non e costituita dalla ricerca di Dio, co-
me presso i nurnaci, dalla ricerca di Cristo, conic presso i mendi-
canti, nia dal servizio per l'uomo. Tutte le comunita nate in questo
periodo, dai gesuiti ai harnabiti, dai camilliani ai lazzaristi, vengo-
no incontro a particolari hisogni di carattere sociale o religioso e
cercano di rispondere alle carenze del clero e della society orga-
nizzando la vita comunitaria non in funzione dell'Opus Dei o dell'i-
mitazione dello stile di vita di Cristo ma degli interessi apostolici.
Muta la stessa concczione di "vita apostulica", the non si riferisce
piu al modello dei sommari degli Atti degli Apostoli, cioe all'espe-
rienza delta comunita di Gerusalemme riunita "in un cuor solo e
un'anima cola" attorno ai dodici. ma ally loro vita itinerante. La
vita interna di queste comunita si modifica, si accentua la coesio-
ne interna non in forza degli impegni liturgici, ma delle finalita ope-
rative, evidenziabile dall'emissione di un "quarto voto" the speci-
fica it tipo di servizio reso alla Chiesa dalla comunita religiosa (1).
Nella Francia del '600 la svolta in lavore dei gruppi "diacona-
li" si collega a una serie di fattori legati alla part icolare situazione
politico-religiosa e culturale.
iI primo di questi fattori e costituito dalla concorrenza opera-
ta dally Riforma protestante nella purificazione della religiosity
popolare. E orrnai convinzione diffusa fra gli storici the it mito del
medioevo cristiano sia orrnai da collocare in disparte. Net medioe-
vo si era stabilito tin nu>dus vivendi fra cristianesimo ufficiale e
religione popolare, in modo tale da tollcrare prutondi e resistenti
residui di paganesimo. La frequenza con cui i protagonisti delle mis-
sioni parlano di "ignoranza" dimostra la lunga tolleranza di una
religione sincretista e non semprc esigentc. Nei medioevo era sem-
brato sufficiente it controllo istituzionale e la difesa dall'eresia. La
contestazione di questa politica di potenza aveva favorito Lutero
e gii attri riformatori the avevano saputo rispondere al bisogno di
interiority tipico dei secoli XV c XVI e in tin primo tempo predica-
re la liberty cristiana. Di fatto all'egemonia ecclesiastica successe
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la Chiesa di Stato, the comunque per un cello tempo si pose in con-
correnza con Ia Chiesa cat to lica conquistando waste zone geografi-
che e molti adepti in tutte le classi sociali. Con I'editto di Nantes
(15 aprile 1598) e la pace di Vervins (2 maggio 1598) si nano messe
it tacere Ic armi c si erano fatte concessioni agli Ugonotti. Eppure
c con la pace the riprese it moto di rilorma; essa, non potendo ba-
sarsi orntai sulfa guerra di retigionc, genet() energic gencrose pct
la riconquista (lei regno (2). L"'invasions mistica", I'acceltazione,
anchc Se non sanzionata dagli Stati generali, del Concilio di Tren-
to, la fondazione del Carmelo, I'arrivo in trancia di nuovi c dina-
ntici ordini, primi Ira tutti i Cappuccini e i Gesuiti, furono causa
ed effetto dell'espansione delta riforma cattolica, the ebbe it suo
culmine nelte missioni popolari. In esse s'impegnarono i gcsuiti (dal
1570, missione del Poitou), i cappuccini ((fill 1594), i preti secolari,
come s. Francesco di Sales (1594, missione nello Chablais), i bar-
nabiti (1608, missione net Bearn ). i recolletti ( 1610, missione nello
Saintonge) (3). La necessita di dovcr predicate in zone toccate dal
protestantesinu, e la scoperta delta profonda "ignoranza'' dovuta
It carenza di annurtcio, determine it caratterc ''catechetico" della
missione francese, presents anche nelle nuove comunita galticane.
come i dottrinari, fondati da Cesar tie Bus net 1592. gti oratoriani,
fondati da Pierre de Berulle net 1611 . presso Adrien Bourdoise the
dal 1615 contincib a dedicarsi anchc a questo ministero, Oiler e gli
eudisti.
II secondo elemento e costituito dal particolare oricntamento
delta riforma Iranccsc in ordine alla restaurazione dell'ideale sa-
cerdotale. Quello the e un caratterc comune it tutta la riforma tri-
dentina, assume in Francia originali modalita. In Francia non man-
cavano i pleb. manrtva una coscienza delta missione. II presbite-
ratn era pits una Speranza di promo/lone socials the non una voca-
zione in cui giocare tutto sc stessi. I.o stesso Vincenzo Depaul per
i primi died anni delta sua esistenza sacerdotalc ebbe collie scopo
quello di procurarsi on onorexole pensionamertto (''line bonnets re-
traite", conic si espresso nella let Ida alla madre del 17.2.1610: SV
1, 18). E signilicativo the all'origine Bella ripresa di vitality delta
Chiesa francese ci sia net suoi esponenti migliori una riscoperta
delta vocations sacerdotale. Pierre de Berutle (1575-1629) era sta-
to a tango tentato di cnttare in un ordine religioso: net ritiro di Ver-
dun del 1602, aveva deciso di rimancre nella condizione di prete
secolare, trovando net presbiterato stesso, c non nei voti ntcrnasti-
ci, la fonts della propria perfezione. La stessa decisions si ebbe in
Andre Duval (1564-1638), maestro di Berulle e di s. Vincenzo, e in
Adrien Bourdoise (1584-1655) che, ordinato prete net 1613, decise
di dedicarsi con little le torze ally "clericatm c'' (4). Berulle in par-
ticolatc, a) Iinc di liberate i preti secolari da una specie di blocco
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psicologico e da till complesso d'inferiorita nei confronts dei reli-
giosi, sviluppio le basi del sacerdozio cattolico. Voile fornire I'esem-
pio di una comunita sacerdotale , legata non dai voti ma dall'ordi-
nazione sacerdotale . Per lui "lo stato sacerdotale e all'origine di
ogni santita c he dev'esserci nei la chiesa di Dio" (5 ). Per questo ''bi-
sogna terrorizzarc coloro che non aspirano alla perfezione" (6). L'O-
ratorio di Gesit , anche se ispirato ai modelli italiani dcll'Oratorio
f ilippino, degli Oblati di s. Anibrogio e a quello provenzale dci Pre-
ti della Dott n ina cristiana di Cesar de Bus (1544-1607), fu una crea-
zione oniogenea e originale , tin yero niodello per le conumita "sa-
cerdotali " di Francia . Nesstino (lei fondatori delle comunita Iran-
cesi voile fondare una "religions". I religiosi erano contestati, i lo-
ro privilegi oggetto di molteplici attacclii; troppo spesso sembra-
vano piu gelosi delle loro prerogative chc impegnati apostolicamen-
te; infine it leganic con un superiore generale residente a Roma non
era hen visto dei parlamentari e dai vescovi , in genere gallicani con-
vinti.
E significativo a questo proposito it ruolo della neonata S. Con-
gregazione de Propaganda Fide (1622). Essa cerc0 di favorire le mis-
sions all'interno del regno, appoggiando le associazioni di sernpli-
ci sacerdoti che, seguendo le site direttive e sotto I'autorita dei ve-
scovi, s'inipegnassero nella predicazione. Per questo nei 1628 ri-
Iiuti, di conceders a s. Vincenzo 1'esenzione della Congregazione
delta Missions dagli ordinari dci luogo, in quanto vide in tale ri-
chiesta it possibile sfociare del gruppo di Iavoro, come poi avven-
11C, In Una congregazione, con le strutture e le caratteristiche pro-
prle dei religiosi (7). Comunque i suoi rapporti con le nuove Iornia-
zioni nlissionarie, in primp Itiogo con la Congregazione del SS.nlo
Sacramento di Christophe d'Authier e quella di saint Jcan Eudes,
favori questo campo d'apostolato conic anche le missioni estere.
1. Origini a caratteristiche delta missions vincenziana
La vocazione missionaria di Vincenzo Depaul (Vincent de Paul,
in italiano Vincenzo de' Paoli: 1581-1660) (8) non fu determinata da
una visione soprannaturale, come s. Paolo della Croce, dalla lettu-
ra di tin libro, come s. Ignazio di Loyola, ma dalla progressiva ri-
Ilessione sulla poverty spirituale. Dopo I'arrivo a Parigi nei 1609,
entro nella sfera d'influenza di Pierre de 13erulle, che lo convince
ill on prinlo tempo ad accettare Ia parrocchia di Cliche (1612) e poi
it entrare a servizio conic cappellano e consigliere della famiglia
del generale delle galere Filippo Emanuele de Gondi. In questa ve-
sic, visito i leudi dei Gondi nell'IIe-de-Francc, nella Champagne, in
13rn•gogna, e in Piccardia. Fu appunto nsl Icudo di Follevilie che
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net gennaio del 1617 ebbe la rivelazione dell'abbandono spirituale
delle campagne e insieme intui the un'el f icace azionc di chiesa po-
teva avere successo. Fu it "prinro discorso delta missione" (SV XI,
2-5, 169-72). Seguirono le missioni di Villepreux (SV 1, 81), Marchais
(Abelly 1, 56), Montmirail (SV 1, 66), ai galeotti di Bordeaux (Abelly
1, 60). Sono missioni attestate; ne seguirono molte altre, di cui non
e rimasta traccia. Sappiamo pero the net 1653 it canto era impe-
gnato in una missione a Sevran, nella diocesi di Parigi (SV IV, 584,
586 s.).
La caratteristica del santo comunque non fu quella del grandc
predicators dcllc missioni. Non fu ne I'oratore capace di catturare
l'attenzione e I'emozione delle folle, ne I'infaticabile missionario
itincrante. Non fu in all re parole un Michel Le Nobletz (1577-1652),
o un padre Honors de Cannes (1632-1694). Vincenzo miss a fuoco
un metodo e costrui la "Missione" come un gruppo di lavoro adat-
to act operare nclle campagne. Fu un fondatore non un predicatore.
11 17 aprile 1625 venne sottoscritto it contralto di fondazione
delta congrcgazione, costituita da alcuni ecclesiastici the s'impe-
gnavano ad andare di villaggio in villaggio a loro spese a predicare
le missioni (cf. SV XIII, 198).
La missione dei lazzaristi era di carattere catechistico. Diffe-
riva cta quella penitenziale, in yoga particolarmente in Italia e in
Spagna, perche non concedeva spazio a cerimonie di carattere erno-
tivo, come flagellazioni, nacre rappresentazioni, canzoni popolari.
Differiva pure dalla missione centrale, the toccava solo i centri mag-
giori per pochi giorni e raccoglieva in grandi masse le folle dei paesi
vicini. La missione vincenziana invece raggiungeva tutti i centri an-
che minori dclle campagne, chiamati a una ripresa di vitalita reli-
giose, attraverso una catechesi sistematica e una rieducazione dells
popolazioni a comportamenti morali cocrcnti (9).
Scopo delta missione dei lazzaristi era dunque la conversions
e l'istruzione dells popolazioni. 11 segno delta conversione era co-
stituito dalla confessione generate, the in un regime di cristianita
segnava it momento di verifica delta sincerity dci propositi indivi-
duali. Si arrivava alla confessione generate attraverso una catechesi
attenta e sistematica: "Tutti sono d'accordo net riconoscere che it
frutto the si fa alla missione dipende dal catechisrrro" (SV I, 429).
L'obiettivo pertanto delta missione era 1'evangelizzazione dei po-
veri: "Nostro Signore esige the evangelizziamo i poveri; questo e
quello the fece lui c the vuo1 continuare a fare per mezzo nostro.
E un gran motivo di umiliarci vedere chc I'Etcrno Padre ci chiama
a continuare le opere del Figlio suo, it quale venne ad evangelizza-
re i poveri" (SV XII, 80).
La missione di solito prcvedeva tre mornenti. Al mattino pre-
sto, prima che i contadini si recassero at lavoro, si teneva una pre-
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dica. I soggetti erano i novissimi, it peccato, l'indurimento del cuore,
l'impenitenza finale, le ricadute , la maldicenza , I'invidia, i giudizi
temerari , I'intemperanza , it buon use delle croci , la preghiera, la
confessione , la conutnionc, Ia messa, l'itnitazionc di Nostro Signo-
re, la devozione mariana, la perseveranza. Nei primo pomeriggio,
verso Puna, si teneva it piccolo catechismo , rivolto ai fanciulli e
ai ragazzi . II missionario incaricato non saliva sul pulpito, ma sta-
va in mezzo a Toro e spicgava con molta semplicita c parole appro-
priate Ic principali verity della fede. In conclusions si cantavano
i comandamenti . Alla scra si tencva it "grande catechismo ". 11 mis-
sionario, dal pulpito , poteva dominare tutta I'assemblca. In on pri-
mo tempo interrogava i bambini su quarto era stato spiegato la
sera precedente e poi esponeva it patrimonio indispensabile della
vita cristiana : Trinity, Incarnazione , eucarestia, i comandamenti,
i precetti della chiesa, it credo, la preghiera.
La durata delta missione dipendeva dalle dimensioni dei vil-
laggi attraversati . Di solito durava da un minimo di 15 giorni lino
a on mesc e oltre. Questo permetteva ai missionari di dedicare buo-
na parte del loro tempo alle confessioni. II successo della missio-
tic derivava principalmente dalla possibilita the tutti si confessas-
scro a fondo, si riconciliassero, riprcndcssero Lill clima c una con-
suetudine di preghiera e si comunicassero nella "comunione gene-
rate". Questa si faceva aI lermine della missione. In tale occasions
i bambini giudicati nrtturi erano anunessi alla prima comunione,
dopo un'adeguata preparazione: "E uno dci niezzi principali per
conunuovere Ic persons piu anziane the hanno it cuore duro c osti-
nato, the si lasciano vincere da questa devozione dei bambini e dalla
cut-it the ci si prende di lord" (SV 111, 119). Alta scra una lunga pro-
cessione si snodava per le vie del luogo Bella missione. I bambini
(fella prima comunione precedevano it Santissinio, it clero e it po-
polo. Essi erano vestiti di cotte, camici e talvolta (fit angcli. Ma in
qucsto i missionari dovevano adattarsi ai desideri del parroco del
luogo: "Se it parroco Irova da ridire circa la solennita della pro-
cessione, the la si faccia nella maniera piu semplice the sara pos-
sibile, senza pompa e senza vestire i bambini da angeli, come si e
fatto in qualche luogo" (SV 111, 120).
lI periodo delle missioni andava da novembre a s. Giovanni.
I missionari, divisi in squadre, partivano dalla casa della missione
a cui appartenevano, e percorrevano i villaggi, guidati da un diret-
tore Bella missione. A dilfcrenza per esernpio dei monfortani, i laz-
zaristi dovevano dare le ntissioni gratuitamentc . Questo facto per-
metteva da un lato di non essere d'aggravio alle parrocchie e ai par-
roci. the avrehbero potuto trovare nella necessity di dower prov-
vedere al sostentamento dei missionari un pretesto per rifiutare
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la missions, e dall'altro poneva i missionari al riparo dall'avidita
della ricerca di offerte. Un superiors interrogo it santo su una pro-
posta di madame de Longville di sostenere le spese di una missio-
ne. La risposta fu molto perentoria: "Piaccia a Dio che voi non sia-
te to strumento di ruin tale sciagura! Noi non siarno meno obbliga-
ti a far gratis Ic nostre missioni che non siano i cappuccini a vive-
re di elemosine" (SV 111, 250).
Lo stile della missione vincenziana era determinato dal "pic-
colo nretodo". Secondo it santo it piccolo metodo viene da Dio e
si conforma al modo di predicare di Cristo c degli apostoli (SV XI,
259). Piir che qualcosa di nuovo e di proprio c "una virtu" (SV XI,
273): "Ci fa andare alla buona nci nostri discorsi, it piu semplicc-
mcnte possibile, lamiliarmente, in modo che it put meschino dei
nostri uditori possa intenderci, senza tuttavia servirci di un linguag-
gio scorret to o volgare, ma di quello in uso, con chiarezza, purez-
za, sernplicita; nicnte alfettazionc. E cosi non ricerca altro che it
hene e it vantaggio degli uditori; stimola, istruisce, riscalda, disto-
glie facilmentc dal vizio, induce all'amore della virtu e produce i
migliori effetti dovunque e hen impiegato" (SV XI, 274). Secondo
Coste it "piccolo metodo" comporta sernplicita di sostanza, di for-
nma e di tono, per restituire "ally cattedra cristiana la dignity che
le conveniva" (10). 1 paragoni dovevano essere familiari (SV XI, 347);
gli autori profani potcvano essere citati solo sc potevano servire
ad illustrare it vangelo (SV XI, 50); si doveva evitare I'ecccssiva lun-
ghezza dei discorsi (SV VI, 612) e 1'uso di parole aspre (SV I, 536).
In particolare it pulpito non poteva essere usato per scagliare con-
tro i ministri ugonotti insulti c affronti polemici (SV 1, 295, 429).
Per san Vincenzo it "prcgare alla missionaria" era dunque in-
sieme. two stile, un modo di porsi umilmente nelle vesti dell'evan-
gelizzatore, una serie di contenuti al fine di "guadagnare gli udito-
ri" (SV XI, 239). Con it ''piccolo nretodo" san Vincenzo si collocava
sulla scia Bella retorica di s. Carlo Borromeo che rivendicava Pori-
ginalita della costruzione del discorso sacro rispetto Ic tecniche
umane. L'oratore deve assorhire Ia Parola ed essere "voce" di que-
sta Parola, che, agendo efficacemente produce l'istituzione (11).
Dunque it "piccolo nretodo" (rcndcva it rnissionario nella traspa-
renza delta vita e (fella eloquenza capacc di generare (lei legami so-
ciali e quindi, in tutta la verita, ministro di quella chiesa da cui
riceve la missione.
Come risultato delta missione vincenziana, c'era la fondazio-
nc della Compagnia della carita, vale a dire di una confraternity
di persone, generalmente di donne, raccolte per provvedere ai piu
poveri dclla rispettiva parrocchia. Fondate net 1617, le "carita" si
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(litfusero con it progredire delle missioni e rappresentarono un'in-
tcressante modalita per Ia costruzione delta Chiesa delle anime. Le
missioni infatti non furono pill solo it Iuogo della conversione in-
dividuate, ma I'occasione per una riscoperta di una Chiesa centra-
ta sui poveri.
If. I primordi della Congregazione della Missione in Italia
Gli inizi dells missioni dci lazzaristi in Italia (12) sono legati
al desiderio del fondatore di avere un rappresentante presso la S.
Sede. Fra it 1631 e it 1635 Francois du Coudray (1568-1649) aveva
soggiornato a Ruma per seguire le pratiche riguardanti l'approva-
zione delta comunita (13). Fu sostituito da Louis Lebreton
(1591-1641) (14). Questi, mentre pcrorava press() la S. Sede la cau-
sa dei voti, In incaricat() di cercare una casa. Intanto peril it santo
gli chiese di continuare a ''battcre la campagna" (SV 11, 49). Con
on sacerdote nizzardo, Jean-Baptiste Taoni, comincio a Paliduru,
nella diocesi di Porto, a predicare ai pastori. "Ar-rivato it Runia it
sig. Luigi Lebreton francese, sacerdote delta Congregazione delta
Missione mandatovi dal R.mo Superior Generale it sig. Vincenzo
di Paolo per ottcnere dalla Santita di Nostro Signore Papa Urbano
VIII a nome di detta Congregazione la licenza di stabilirsi in Ro-
ma, s'applicu talmente ad imparare la lingua itallana the passati
alcuni mesi dopo it suo arrivo conrinciO it fare missioni net vesco-
vato di Porto per ordine dell'Em. R. Sig. card. Lanti vescovo di qucl-
Ia diocesi. A quest() fine detto sig. Lebreton in compagnia del sig.
Giovanni Battista Taoni sacerdote di Nizza in Provenza, it qualc
non era ancora Bella Congregazione, parti da Roma it venerdi 30
novembre di detto anno 1640. Andarono tutti e due a Palidoro do-
ve alluggiarono, et it sabbato mattino doppo havervi celebrata la
Mcssa andarono alla capanna de' Buttalari a Titanello, vi fecero
la clottrina Christiana, gl'insegnarono I'essercitio christiano, fece-
ro l'oratlone delta mattina". Dopo aver trovato chi continuasse a
guidare Ic prcghiere alla sera, arrivarono a Castel Giuliano (15).
La Iondazione di una casa a Roma per la congregazione rispon-
deva a una precisa necessita, in una Ease in cui it govcrno pontili-
cio favoriva l'accentramento, era Iilofrancese e antigiansenista. La
Congregazione delta Missione rappresentava una formula indovi-
nata di comunita missionaria, ma del clero secolare, era francese,
era contraria at giansenismo c insieme promctteva di risolverc it
problema dell'evangelizzazionc della campagna romana Iinora tra-
scuratu (16). Avvcnuto l'insediarnento romano Bella tamiglia vin-
cenziana, Alessandro V11 affidir ad essa prima la direzione spiri-
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I uale del Collegio di Propaganda Fide (1656) e poi obbligo tutti gli
ordinandi di Roma e delle diocesi suburbicarie agli esercizi spiri-
tuali di 10 giorni presso Ia casa della Missione di Montecitorio
(1662) (17).
La seconda londazione italiana si colloca a Genova. II promo-
tore era stato it card . Stefano Durazzo ( 1596-1667 ) ( 18). Questi e uno
(lei tipici rappresentanti del vescovo "carolino" . Diplomatico pri-
ma, poi cardinals dal 1633 e arcivescovo di Genova (1635), prose-
gut nelle iniziative dei suoi predecessori Pallavicino, Sault, Spino-
Ia. Apri it seminario e voile nella sua diocesi appunto i inissionari
the vi aprirono una casa nel 1645. A capo della casa Iu posto un
uorno di classe , Etienne E3latiron (1614-1657) ( 19). In aiuto gli ven-
ue concesso Jean Martin ( 1620-1694), un altro rnissionario eccezio-
nale (20).
A1l'inizio Ia casa di Genova ebbe 4 tnissionari c I fratcllo coa-
diutore; tie] 1650 erano 8: 5 francesi, 2 irlandesi e un solo italiano.
Essi si occupavano delle missioni, dci ritiri , della formazione dei
novizi c degli studenti e delle conferenze ecclesiastiche. Era un Ia-
voro molto impegnativo . S. Vincenzo Ii doveva moderare . A saint
Lazare lodava Ia comunita di Genova come un modello di vita apo-
stolica (SV III, 275). II card. Durazzo da parte sua non cessava di
ammirare questi uomini the erano sempre pronti it spostarsi a un
suo cenno (SV Itl, 142), senza peso ahusarne . (SV III, 110).
NO luglio del 1656 scoppiava a Genova, cone a Malta, a Napo-
Ii, a Roma a in Sardegna una epidemia di peste. II contagio fra lu-
glio e setternbre fece circa 300 morti, the salirono a 2500 fra otto-
bre e dicembre. Nei primi rnesi dcll'anno lino ad aprile si ebbe una
lieve contrazione dei decessi: While circa in tutto. Poi con i primi
caldi l'epidernia si scateno e in un crescendo spaventoso si arrivo
fino a una media di 1200 persons decedutc al giorno. "Morsero Ia
maggior paste de' commissarii, tutti i luogotenenti, tutti i capistra-
da. Si vedevano per le strade cumuli e montagne di morti, roba in-
finita gettata dalle finestre et nwlte pazzame.nte abbrugiate. Per
seppellire li morti mancarono nell'istesso tempo tutti Ii beccamorti;
somminisrrarono cento schiavi per volta ma questi non erano prov-
vigione the per uno o due giorni, poi ancor essi aumentarono it nu-
mero da seppellirsi .... Mancarono tutti Ii ministri et operarii et
essendo Ia nobilta et Ii senatori alle villc, a loro volta manco it mo-
do di venire alla citta" (21). Genova contava circa 73.170 abitanti
prima dcll'epidemia. Nella poste perirono dai 45 ai 55.000 abitanti
(22). 1 missionari non si risparntiarono e furono colpiti uno dopo
I'altro. Sette missionari c un fratello morirono di peste. It santo,
di fronts alla comunita riunita, disse: "A proposito di fiducia in Dio
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abbiamo gran motivo di pregarlo the ne riempia la Compagnia per
quello the vi dirt. Sua divina Maesta ci ha tolto quel grande c san-
t'uomo del signor Blatiron, del quale avete sentito molte volte par-
lare; quell'uomo apostolico di cui Dio si e servito per fare tante gran-
di cose non 1'abbiarno pit; Dio ce l'ha tolto. Non abbiamo piu nep-
pure it signor Duport, ne it buon signor Tratebas, ne parccchi al-
tri .... 11 signor Blatiron, ah! quale perdita! Quell'uomo the per tre
o quattro anni abbiamo veduto quasi sempre all'infcrmeria, sape-
te quanto bene ha compiuto, quante conversioni Dio ha operato per
mezzo suo! Perfino i banditi! .... Un uomo perpetuamente al lavo-
ro, mi meraviglio come potesse vivere; un sacerdote it cui solo
sguardo imponcva rispetto e venerazione. Vi assicuro, signori, the
quando lo guardava, sentivo in inc un certo rispetto e riverenza ver-
so quell'uomo di Dio" (SV XI, 429-32).
La casa venue prontarnente ricostituita e pote cosi riprendere
non solo l'attivita precedente, ma anche estendere la sua azione alla
Corsica.
11 terzo centro aperto negli stati italiani , se escludiamo Anne-
cy, the gravito piuttosto sulla Francia fu quello di Torino.
La fondazione e dovuta a Filippo Giacinto Sirniane d 'Albigny,
marchese di Pianezza (1608-1677 ). Pur giovanissimo cbbe importanti
incarichi durante la guerra fra " rnadamisti " e "principisti ". Gode-
va della fiducia di Madama reale , Maria Cristina di Borbone, reg-
gente per it figlio Carlo Emanuele II. Era un tipico rappresentante
delta vecchia classe dirigente filofrancese e controriformista. Eb-
be un ruolo di primo piano nella sottomissionc di Nizza, nella guer-
re contro i valdesi che cuhninb nelle t ragiche Pasque picmontesi
del 1655. Personalmente era un uomo molto religioso . Sc sua ma-
dre aveva fondato it primo rnonastero della Visitazione di Torino,
it rnarchesc di Pianezza introdusse la Congregazione delta Missio-
ne. Questa comunita rispondeva ad alcuni requisiti importanti: era
francese , e questo contava molto in un periodo di sudditanza fran-
cese, era specializzata nell'evangelizzazione Belle popolazioni ru-
rali, si era segnalata per uno stile di predicazione efficace the ta-
sciava pochi appigli alla contropolemica dei valdesi . La nuova co-
munita poteva pertanto rappresentare un elemento importante del-
la politica di coesione religiosa c di pacificazione sociale dopo la
guerra civile , mentre it governo sabaudo cercava di sottomettere
la nobilta (23).
1 missionari giunsero a Torino net 1655, it 10 novembre, e 1'8
dicembre successivo cominciarono ]a prima missione a Pianezza.
I missionari , guidati dal Martin , erano in 4. La missione " riusci con
assai frutto, e con tanto nurnero de' penitenti , the non potendo li
pochi missionarii e ancora poco prattichi nella lingua, dare sodi-
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sfationc a tutti, ne restarono molti senza potere sodisfare alla alla
loro divotione" (24).
11 quarto centro di irradiazione delta Congregazionc delta Mis-
sione fu qucllo di Napoli. I missionari vi furono chiamati dall'arci-
vescovo Innico Caracciolo (1667-1685). Succeduto all'inetto Asca-
nio Filomarino (1641-1667), it Caracciolo dicdc prova di un illimi-
tato governo pastorale. Individuo come preminente it problema del
clero. Per questo chiamo i preti delta missione. "Non c'era, scrive
it De Maio, nella chiesa, in quel momento, un istituto piu tecnica-
mente e culturalmente preparato a contribuire alla formazione del
clero" (25).
III. Strategie e metodi missionari
Un attento osservatore delta vita dei missionari vincenziani,
Pier Francesco Giordanini (1658-1720), ai primi del '700 metteva
in rilievo la penuria di soggetti, distribuiti in molte case, disertate
per di pi6 per la maggior parte del tempo dagli stessi missiona-
ri (26).
Dopo le 4 fondazioni principals (Roma, Genova, Torino e Na-
poli) net '600, vennero aperte 3 case nello stato delta Chiesa, e cioe
Perugia (1680), Macerata (1686) c Ferrara (1697). Cone prolunga-
mento delta missione in Corsica, venne assicurata ai missionari net
1678 una casa a Bastia. Nei ducato di Milano e in quelli di Modena
e Reggio sorsero le case di Pavia (1682) e Reggio Emilia (1680).
Nei '700 it numero delle nuove case aperte fu di hen 22 unita.
Di essc 8 nello stato delta Chiesa, 3 net regno di Napoli, 3 net regno
di Sardegna, e 1 per it ducato di Milano, i ducat di Parma e Pia-
cenza e it Granducato di Toscana e 3 nella repubblica di Genova.
Dalle 32 case i missionari sciamavano di solito da ottobre a
maggio, in piccole squadre, composte da 3 o 4 sacerdoti e un fra-
tello. Erano autosufficienti in tutto. Portavano le vivande, le offer-
te per i poveri e le Somme di denaro necessarie per pagare alle par-
rocchie la loro ospitalita. Portavano l'orologio, I'occorrente per la
messe, alcune stoviglie e alcuni libri, come it Nuovo Testamento,
l'Imitazione di Cristo, una piccola concordanza biblica, un libro di
meditazione, alcune opere di morale, utili per i casi intricati delle
confess ion i.
La scelta dei luoghi in cui fare le missioni era determinata da
un invito del vescovo, dei parroci o dei signori del luogo. In molti
casi una "squadra" sceglieva una zona, magari per rispondere a
una singola chiamata, e poi faceva le missioni anche in parrocchie
vicinc.
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II periodo piu propizio per la predicazione era quello the tro-
vava i contadini liberi dagli impegni del loro lavoro. In pratica Ic
campagne missionarie cominciavano con la conclusione delle ven-
demmie e terminavano prima dci raccolti, quindi a giugno o a lu-
glio. Era una fatica immane, come riconosceva appunto it Giorda-
nini. Gli 8 mesi utili per Ic missioni dovevano essere intesi solo per
definire it tempo piu propizio per le missioni, e non come it perio-
do dcll'impegno annuo di un solo individuo, "pcrche cio a un am-
mazzarli, non essendo possibile, the un istesso predicatore duri a
predicare con lo stile veemente delle missioni per tanto tempo senza
risentirsene notabilmente. L'isperienza the si ha di tanti soggetti
tutti morti in eta di cinquant'anni circa, o resi inabili, conferma
questo sentimento".
11 personate missionario era infatti sempre molto scarso. II re-
gistro della casa di Roma enumera 47 soggetti entrati fra it 1646
e it 1700. Nella casa di Perugia, dalla fondazione alla fine del '700,
passarono 120 sacerdoti e 84 fratelli. In media un missionario si
tratteneva per 5 anni c poi veniva cambiato di residenza. Questo
spiega la necessity della comunita di avere un ricambio continuo,
e anche it bisogno di impegnare soggetti molto giovani. Giordanini
pera un simile impiego metteva in guardia i supcriori: "E se talvol-
ta non si pup far altrimenti, hisogna osservarli bone e non dar lord
tutto it volo, se non si vogliono precipitare essi con Ic funzioni" (27).
Anche per la provenienza i dati sono quanto mai frammentari c
provvisori; per le due case di Roma e di Perugia abbiamo alcuni
elementi per la provenienza dai vari stati italiani; mancano invece
i dati per I'estrazione sociale.
Per quanto riguarda to specifico svolgimento delta missio-
ne, sappiamo the l'alzata prevista per i missionari era alle 4 di
mattina. Dopo la meditazionc the si prolungava lino alle 5 c un
quarto, c'era la recita completa del breviario. Alle 6 i missionari
andavano in chiesa per la celebrazione delle Mcsse e l'inizio del-
la dedicazione o delle confessioni. In molti casi trovavano la gente
in attesa da tutta la notte e disposta a rimanere ancora per ore
e ore durante la giornata in attesa del proprio turno. I momenti
della predicazione erano due: uno all'inizio della giornata, pri-
ma the contadini andassero al lavoro, e uno alla sera con la "dot-
trina grande". Nel primp pomeriggio si teneva it "piccolo cate-
chismo" per i bambini.
Per un giudizio sui missionari, sui protagonisti cioe su questa
esperienza, c'e un lavoro di straordinario interesse, costituito dal-
le Osservazioni sopra l'istituto e it governo della Congregazione delta
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missione del Giordanini. L'importanza dello scritto deriva dal fat-
to the l'autore e un missionario the ha avuto cariche importanti
e quindi in grado di giudicare to stile dci suoi confratelli. Per Pau-
tore i primi missionari "erano uornini dabbene, senza fasto, cor-
diali, sinceri, pieni di zelo dell'onore di Dio e delta salute dc' pros-
simi, amanti delta fatica, e del patire, dotati di una profonda tnil-
ta, per la qualc si consideravano c chiamavano poveri preti di vita
e strapazzo" (28). Invece nei tempi piii recenti l'autore aveva pota-
to the i suoi confratelli erano gente timida, un po' arida, asciutta
c scostante: "Lo spirito di congregazione e spirito di mansuetudi-
nc, d'affabilita c d'amorc rispettoso e rispctto amoroso verso tut-
ti. E tuttavia ho sentito dire da persone di motto senno e pieta, ed
anco ho inteso qualche nostro amorevole, lamentarsi the siamo roz-
zi, sclvatici, e quasi fuggiamo la gente, o la facciamo fuggire da noi,
dando in seccagini e forse in qualche inurbanita" (29). Per Giorda-
nini era grave the it tempo formativo fosse trascurato. Per questo
net '700 la qualita del periodo dello studentato venne migliorata
fino a giungere a livelli di assoluta eccellenza.
Per quanto concerne to stile delta predicazione missionaria, c'e
on importante documento, cioe una circolare inviata da Rene At-
meras, primo successore di s. Vincenzo (1661-1672) a tutte le case
delta missione net 1666 (30).
Secondo Alrneras it discorso-tipo dovrebbe contenere 3 parti:
I'esordio, it corpo del discorso, la conclusione. L'esordio dovrebbe
comprendere 4 momenti: I'enunciazione del testo, la proposizione
del soggetto, la divisions e I'invocazione. II corpo del discorso do-
vrebbe essere suddivisa in una triplice ripartizione: 1) i motivi; 2)
la definizione; 3) i rnezzi, con qualche obiezione. L'ultima parte do-
vrebbe contenere la perorazione c la mozione degli affetti.
II mctodo di Almcras consiglia di ricorrere con moderazione
agti artifici oratori, the pet-6 non sono assolutamente esclusi. II pre-
dicatore dovrebbe iniziare con un testo delta S. Scrittura, un testo
breve, chiaro, martellato diverse voltc. Fra i motivi siano mcssi in
luce quelli di origine biblica, o tratti dai concili, dalla tradizione,
dai Padri e, qualche volta, ma raramente, da autori profani. Si rac-
comandavano citazioni brevi o alrneno suddivise in parti e hen cir-
costanziate. Come modelli di retto use degli esempi venivano indi-
cati s. Giovanni Crisostorno e s. Francesco di Sales. Una particola-
re cura veniva riservata alle transizioni, cioe ai passaggi da una
parse all'attra e alla dizione. "1 °. Tutto it discorso dev'essere pro-
nunciato in tono naturale e familiare, con le convenienti inflessio-
ni di voce, evitando la monotonic e ci6 the pub risentire del canto
o delta declamazione: le migliori idec del mondo quando sono pro-
nunciate in qucsto modo, di solito non fanno nessuna impressio-
ne. 2°. Non si deve parlare torte piir di quello the I'uditorio e la
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navata lo richiedano; it gridare troppo forte non nuoce solo ai pol-
moni, ma ancora ferisce Ic orecchie dell'uditorio. 3°. Bisogna par-
lare in modo distinto e posato, ferrnarsi a respirare a piacimento
alla fine dei periodi, e ancor piu alla fine di ogni motivo o mezzo
cnunciato. 4°. Si eviti con cura la lunghezza, che non fa che annoia-
re, riempie la testa del povero popolo, che, scoraggiato da questa
lungaggine sulla fine del discorso, approfitta di meno di cio che
e stato detto prima. Non si deve parlare che per tre quarti.
IV. Le canrpagne rnissionaric dei lazzaristi italiani dai primordi
lino alla donrinazione franccsc
1. Gil stati delta Chiesa
L'irradiamento missionario ncgli Stati delta Chiesa per tutto
it '600 era affidato a 4 centri; Roma, Perugia (1680), Macerata (1686)
e Ferrara (1697).
Dal 1642 al 1699 la casa di Roma diede 952 missioni, oltre a
ritiri, visite e prcdicazione spicciola. La maggior parte, cioe it 79,9%
di questa attivita e concentrate net Lazio e in particolare nelle dio-
cesi di Porto (15,8%), Tivoli (11,3%), Sabina (9,8%). Le zone prefe-
rite dai missionari erano Ic campagne. Poche le missioni in agglo-
merati che superasscro le 1000 anime di comunione. Diverse volte
l'obiettivo dcll'intervento missionario era costituito da capanne di
bufalari, di pastori, di carbonai nelle paludi pontinc. Erano zone
micidiali: net 1695 a Palidoro i pover morivano letteralmentc per
strada, mentre delle disastrose carestie impedirono la frequcnza
della missione come a Morlupo (1691) e Affile (1672). In quest'ulti-
mo centro la situazione era tale che it cardinale Carlo Barherino
net 1687 fece distribuire del pane che evito almeno, a giudizio dei
missionari, I'irreparabile (RMR I. 126).
Nel 1644 comincio all'Ahbazia di s. Salvatore un interessante
esperimento. I missionari, chiamati dal card. Francesco Barberi-
ni, uomo dichiaratamente filofrancese, vi si fermarono per 7 o for-
se 8 anni. Non si fecero missioni, ma net periodo in cui i missiona-
ri si trattennero all'abbazia "quel povero popolo...ne resto assai con-
solato et affettionato ai missionari, i quali nelle occasions che se
ne presentarono andarono anche nei castelli per confessare, instrui-
re, predicare et aiutare i moribondi...anche con pericolo della vi-
ta" (RMR 1, 8). [In missionario, Humbert Duneau rnori per aver ac-
consentito a confessare "un huomo aggravato d'una malattia con-
tagiosa" (Ibid.).
Numerosi cardinali di curia chiamarono i missionari nelle lo-
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ro diocesi o possedimenti, come Cornelio Spada, Alderano Cybo,
Francesco M. Brancaccio, Fabrizio Paolucci, Guido Gabrielli, Pie-
tro Ottoboni.
Nei 1650 iI vescovo di Spoleto chiarno i missionari a predicare
a Trevi, Montcfalco, Bevagna. Due anni dopo fu la volta dells dio-
cesi di Tcrni c Todi e net 1654 di Sarsina. Net 1655 scoppio it caso
Retz. Il mondano cardinals avversario di Mazzarino, fuggito in mo-
do rocambolesco dal carcere, raggiunta Roma, chiese ospitalita ai
missionari di Montecitorio. La rcazione del cardinale ministro non
si fece attendere. I missionari francesi dovettero allontanarsi. Si
recarono a Venezia "citta non sospetta" come la defini it diario delta
casa di Roma. L'csilio dui-6 poco. A maggio i missionari francesi
Grano gia di ritorno nello stato delta Chiesa.
L'anno dopo erano gia pronte 3 squadre: una parti per le Mar-
che, una per Tivoli c l'altra per Viterbo. L'anno successivo veniva-
no lanciate due squadre rispettivamcnte a lesi c Senigallia. L'atti-
vita si allargava. Con l'acquisto delta casa di Montecitorio i mis-
sionari non furono piu considerati "nazionali", cioe appartenenti
a una "nazione", in questo caso alla Francia, e "forestieri". Ales-
sandro VII net 1662 obbligo anzi tutti gli ordinanti di Roma e dclle
diocesi suburbicarie a gare gli esercizi spirituali per 10 giorni pres-
so i missionari. Fu un riconoscimento importantc. Poco dopo an-
che per i vescovi the si facevano consacrare a Roma fu prescritto
it ritiro presso i missionari.
I)a questo momento I'attivita di Montecitorio si svolse in due
dirczioni: fu casa del clero e centro propulsore delle missioni. L'a-
rea d'azione si allarg6. Con una sapiente strategia furono creati 3
altri centri: Perugia (1680), Maccrata (1686) e Ferrara (1697). In que-
sto stesso anno i missionari presero possesso delta casa romana
(lei SS. Giovanni e Paolo. Net XVIII secolo i missionari aprirono
dei centri a Fermo (1704), Forli (1710), Tivoli (1730) e Subiaco (1749).
Net frattempo nuovi orizzonti si aprivano per la Congregazione. Net
1697 partivano per la Cina Ludovico Appiani, (t 1732)11 Giovanni Mul-
lener(1742), seguiti net 1702 da Tcodorico Pedrini (i 1746). II card.
Renato Irnperiali affidava ai missionari l'Accademia dei nobili ec-
clesiastici (1703), mentre nuove case venivano apcrte ad Avignone,
Barcelona e Firenze.
Per tutte queste fondazioni si incontrarono due strategic: quella
delta congregazionc tendente a dislocare Ie case in zone da cui fos-
se possibile l'irradiamento missionario e quella dci vescovi che vo-
levano assicurare alto loro diocesi i missionari per it clero e per
le popolazioni delta campagna.
Le dotazioni non furono mai pingui. A parts s. Andrea at Qui-
rinale, in cui la congrcgazione successe ai gesuiti soppressi, i mis-
sionari non ehhero all'inizio situazioni motto sicure, Lc rendite era-
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no in genere molto contenute, ampliate poi e irrobustite grazie a
lasciti ed crogazioni. Fra i benefattori ricordiamo la duchessa d'Ai-
guillon per la casa di Montecitorio. La nipote di Richelieu aveva
fondato la casa di Marsiglia per gli schiavi e i forzati di Barbcria
c per lo stesso scopo aveva ottenuto per i missionari la carica di
console ad Algeri e Tunisi. Oltrc alle ingcnti cifre nresse a disposi-
zione delta carita di s. Vincenzo, aveva aiutato le case di Richelieu,
Saint-Mien, La Rose e la spedizione net Madagascar (31). Nei 1642
donb per la casa di Roma 30.000 lire tornesi; I'anno dopo done pri-
ma 30.000 lire e poi altre 20.000 lire. A Perugia l'orafo Tommaso
Cerini con la sua generosity fu all'origine della casa, come it libraio
Giuseppe Piccini per Macerata, lasciando 9902 scudi. Fra i bene-
fattori ricordiamo la marchesa di Schoenberg, la marchesa Camil-
la Bevilacqua c vari cardinali come Pietro Ottobuoni, Renato Im-
periali, Cenci, Paolucci, Spada. Non si dimentichi it fatto the "la
preoccupazione maggiore per gli abitanti era quells di sfamarsi e
di resistere alle avvcrsita naturali, quasi it freddo e la malattia. A
Civitella net 1691 i missionari riuscirono a comprare solo del vino
c della f rutta perchc it territorio era tanto povero che non vi si ven-
deva nient'altro" (32). Era quindi necessario I'aiuto concreto (let
benefattori. Talunc famiglie latifondiste contribuirono alle missio-
ni, con intenti evidentemente diversi da quelli dci missionari, con
le missioni fondate. La famiglia Borghese aveva 30 missioni fon-
date nei suoi feudi, mentre la famiglia Colonna ne aveva 27.
Se esaminiamo i lavori delle tre case meglio studiate, Roma,
Tivoli a Perugia possiarno avere dati eloquenti. Per certi feudi dci
Borghese, studiati dal Rossi, come Civitella, Licenza, Monticelli,
Percile, Scarpa, S. Angelo, S. Polo, Vallinfreda e Vivaro dal 1674
at 1883 si ebbero regolarmentc o quasi le missioni ogni 5 anni, per-
un totale di 40 missioni (33). Sc esaminiamo le core in un quadro
diocesano, prendendo conic panto di riferimento la casa di Peru-
gia, vediamo the in un secolo di lavoro i missionari predicarono
378 missioni nella diocesi di Perugia mentre un numero nettamen-
te inferiore a Gubbio (59 missioni), Spoleto (53 missioni), Foligno
(50 missioni), Todi (37 rnissioni), Nocera (35 missioni), Assisi (26 mis-
sioni), Citta della Picve (26 missioni), Citta di Castello (22 missio-
ni), Amelia (15 missioni), Norcia (12 missioni), Narni (6 missioni),
Orvieto (5 missioni) (34).
I risultati sono difficili da valutarc. A volte i missionari incon-
travano it successo pia clamoroso conic a Scarpa ove gli abitanti
"s'affettionarono talmente alla parola di Dio the dicevano the quan-
do fosse stato it tempo di mictere non I'havriano voluta perdere"
(RMR 1, 22). A S. Martino in campo nella diocesi di Perugia net 1784
''vi fu tanto da confessare the i missionari avevano appena tempo
- 168 -
di respirare" (RMP, 263). In un centro delta diocesi di Narni in un
prinlo tempo la missions langui. I missionari pertanto avevan de-
ciso di andarsene. La gente si risenti: "Fu tanto it cordoglio ed it
risentimento di tutto it popolo, the asseidatici in casa , e fuori ge-
nuflessi e con le lacrini agli occhi, ci supplicarono della dilazione
con sentimenti, ed espressioni si Vive the convenne arrendersi ed
in poi fu si grande it concorso a confessionarii the appena si pote-
va respirare" (RMP, 98 ss.). A Mercato Saraceno (Sarsina) "i pianti
furono tali the imepdivano di sentire it predicatore" (RMR 1, 19).
Gli abitanti di S. Giovanni di Bieda della diocesi di Viterho net 16-56
"non sapevano andare a lavorare nia solo passavano tutto it gior-
no in chicsa" (RMR 1, 28). A Monte Carotto, nella diocesi di Iesi "in-
contrandosi Pun I'altro per le strade, si dicevano se Dio mi da vita
non lo voglio piu offcndere" (RMR 1. 26).
Le "paci" erano di solito it risultato pit evidente delle missio-
ni: paci nelle famiglie, paci fra le famiglie, riconciliazione fra una
popolazione e it rispettivo pastore o fra i preti fra di loro. Cosi it
Vivaro "quasi la meta della gente" c divisa dal parroco (RMR 1, 126).
Lo stesso veniva rilevato per la parrocchia perugina di lerna net
1718 (RMP 83). Molti prohlemi sollevavano gli sponsali troppo pro-
lungati, gli "amoreggiamenti" prima del matrirnonio, la moda (in
particolarc la gola e it seno scoperli), i teatri, it carnevale. Spesso
Ic missioni riuscivano ad operare clamorose conversioni, le cui pro-
tagonist ) erano spesso donne puhhliche.
Nell'ultimo quarto del secolo le missioni cominciarono a risen-
tire della crisi di fine '700. La Congregazione della Missione dovet-
te tamponare diverse falls aperte dalla soppressione dei gesuiti,
cui succedette a s. Andrea at Quirinale, a Bologna e a Goa. Fu un'e-
redita pesante. La congregazione non era preparata, e queste nuo-
ve esigenze dilatavano eccessivamente i ministeri e la poneva a do-
versi conf rontare con un diverso carisma.
Alcuni fenomeni cominciarono a rendersi manifesti, come it
livello piit alto del clero. A lungo andare l'accento posto sul cate-
chismo diede i suoi frutti. I missionari agirono anche per la pro-
mozione umana soprattutto in tre direzioni: nell'insistenza con cui
chiedevano ai paesi the ne erano sprovvisti 1'istituzione di un mae-
stro di scuola, net cent rare la loro predicazione sulla pacificazio-
ne a infine nella creazione delle Carita, struttura tipicamente vin-
cenziana.
Cominciarono ad affiorare situazioni potenzialmente perico-
lose a Monticelli nella diocesi di Tivoli, a causa di una prolungata
carestia i missionari intervennero persuadendo 2 dci 3 parroci a
recarsi a Roma dove ottennero I'aiuto Bella Camera apostolica
(RMR I, 604 s.). A Pozzaglia (Sabina) net 1780 vennero alla missio-
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ne Ic donne ma non gli uomini (RMR I , 605). Erano segnali eloquenti
the solo iI tempo avrebbe potato misurare.
2. Le missioni Bella Casa delta Missione di Torino (35)
Le missioni al popolo predicate dalla Casa delta Missione di
Torino tra it 1655 e it 1975, con le parentesi degli anni 1800-1822
(occupazione napoleonica lino al 1814) e 1866-1868 (soppressione
della casa) sono documentate dalle relative relazioni. Sono alI'in-
circa 2800 missioni. Le missioni dal 1655 al 1800 Sono circa 600
in piu di 300 localita, comprendenti Ic attuali regioni del Piemon-
te, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia.
Caratteristica di molte missioni negli Stati Sabaudi c quella
di essere richieste molto spesso dai signori del luogo cominciando
dai sovrani di Casa Savoia e poi da vescovi, the talvolta inviavano
i missionari di autorita, raramente dalle comunita parrocchiali.
Oualche volta i missionari accettavano dei "legati" per continuare
net tempo la missione.
Si predicava sia in paesi piccolissimi (300 anime di comunio-
ne) the in grandi citta, anche episcopali, quasi Alessandria, Asti,
Alba, Biella, Fossano, Saluzzo, Vercelli, ed anche nei sohhorghi di
Torino; non si tralasciavano neppure le piazze militari: Verrua Sa-
voia, Crescentino, Pinerolo.
Queste missioni erano predicate per lo piu da 3 o 4 "operari"
the non mancavano, soprattutto per le confessioni di servirsi di
altri sacerdoti diocesani e religiosi. Alcuni missionari morirono du-
rante lo svolgimento della Missione come avvenne a Busca (1686)
e a Entracque (1735). Si svolgevano generalmente nei mesi the van-
no da novembre a giugno tralasciando, a causa dei lavori estivi dci
campi, la predicazione nei mesi rimanenti. Duravano per lo piu 4
o 5 settimane, giungendo anche a 6 settiniane (es. Castelnuovo dal
17 febbraio al 13 aprile 1657); rare quelle di 20 giorni the quasi
''non meriterebbero it nome di missione". Fino al 1667 vennero isti-
tuite le Compagnie della C vita, ma al termine della Missione di
Sommariva Bosco it relatore scrive: "Non si stabili la Carita, ne
anche nelle missioni seguenti, essendosi visto per isperienza the
Diu non ha detto benedittione the si sono stabilite per it passato".
Comunque i missionari non mancarono mai di invitare la popola-
zione a gesti concreti di carita come accadde a Saluzzo (1695) a Che-
rasco (1742) dove venue fatta "una limosina generals a i Poveri ar-
rivati a novecento". Molto frutto avevano le confessioni e molte era-
no le paci stabilite non solo tra singole persone, ma anche tra loca-
Iita come avvenne ad Alice Superiore net 1677. Gia le prime mis-
sioni dimostrano un certo interesse per la conversione degli "ere-
tici" cioe i Valdesi, tanto the ncl 1701 it Duca Vittorio Amcdeo II
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con I'appoggio di Mons. A. Vibo, arcivescovo di Torino, prego i mis-
sionari di predicare nelle "Valli di Luserna Perosa c S. Martino"
(avendo perm conic prinio intent(.) I"'aiuto speciale...alle 160 fami-
glic Catoliche poverc assai)" rronostante the questi territori fos-
sero soggetti a Propaganda Fide e di essi si occupassero i Cappuc-
cini cd anche i C;esuiti.
3. Le ntissiorri in Corsica (36)
Le missioni in Corsica assunsero fisionornia stabile dopo la fon-
dazione delta casa di Bastia net 1678. Dal panto di vista logistico
era collocata troppo at nord . Per giungere ad Ajaccio occorrevano
oltre due giorni di cammino, resi ancor pia duri dally necessity di
dui er attraversare niontagne intpervic e senza strade, salvo quella
della bocca di Viz.zavuni. La Corsica era allora divisa in 5 diocesi:
Nebbio e Mariana at Hord, Sagona c Aleria al centro e Ajaccio al
sad. Pitt the la divisione giurisdizionale, e importante considerarc
la nwrfologia dell'isola, divisa in due da un'alta catena montagno-
sa. Per questo i missionari nella loco descrizione delle missioni usa-
no conic panto di rifcrimento le zone "al di la dei monti ' o "al di
qua (lei monti", e distinguono gli abitanti a seconda del tipo di col-
tura e di prodotti ricavati. In generate i paesi pits recettivi dells
inissioni si rivelarono quelli pits renioti ("la pib tenera e di cuore
c fra castagni"); le zone costiere ospitavano la "gente pia dura di
cuore"; dove poi c'erano dei presidi di marina regnava it liberti-
naggio e la dissolutezza. I pastori the vivcvano at di la dai monti
non sapevano coltivare Ia terra ne praticare la virtu delta religio-
ne "once vivono secondo la natura". Sicconie non c un russoniano
the scrivc, possianlo capire it signil icato the ha simile espressione.
Dalla fondazionc delta casa ally fine del secolo Ic parrocchie
pia frcquentate dai missionari furono quelle di Nehhio e Mariana,
delta parte meridionale delta diocesi di Sagona c di quella centro
settentrionale di Ajaccio e Aleria.
La durata delle missioni variava. Per Corte c Rustino net 1676
ai 5 missionari accompagnati e aiutati da un fratello, furono ne-
cessarie 4 settimane; e la media clei paesi e delle cittadine di circa
1500;2000 anime di conutnione. Per Onressa (600 anime di comu-
nione ), Caccia ( 300 anime di coniunione ), Calenzana ( 800 anime di
comunione ) e Olmetta (600 anime di comunione ) furono necessari
net 1676 rispettivamcnte 12, 2, 21 e 12 giorni.
Prendendo conic rifcrimento un arco di tempo pia lingo e pos-
sibile seguire to svolgini nto delle catnpagne missionarie. Ad Asco
della diocesi di Mariana, i missionari lecero la missione net 1677
per 3 settimane, net 1691, net 1695, 1707, 1723, 1729, 1777. In un
secolo per una parrocchia di 600 anime di comunione (alla fine del
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secolo saranno 1000) i missionari predicarono 7 voite, quindi in me-
dia ogni 14 anni . La gents era "mansa"; viveva in una gola spcrdu-
ta, nella valle dell'Asco. c quindi i missionari vi trovarono i difetti
degli ambicnti chiusi: "incesti", sloe matrimoni con consanguinei,
c abigeato. Per it matrimonio I'unico problema era costituito dal
dower chiedere lc dispense. Net 1695 gli abitanti trovarono it dena-
ro per le dispense e promisero di non coabitare prima della cele-
brazione in chiesa. La frequenza in compenso era buona; solo net
1707 la partecipazione degli uomini lascio a desiderare perche it
tempo non era propizio . Net 1723 infatti ogni matting una schiera
di pastorii scendeva dai pascoli carichi di forniaggio, to portavano
a casa e ancora sudati e trafelati correvano in chiesa. A Sartena,
net triangoto meridionale dell'isola, i missionari vennero 8 voite
fra it 1678 e it 1721, quindi in media una missione ogni 5 anni. Alla
terza missione, i missionari trovarono la gente "freddarella"; alto-
ra si fece 1'esposizione del Santissimo per tre giorni continui con
i'intimazione di riconciliarsi. 1 risultati furono sorprendenti: ven-
nero siglate 6 "paci di sangue"; on uonw inoltrc perdono l'ucciso-
re del padre, detitto connnesso da meno di anno. Tuttavia "si la-
sciarono inconfessi mold nobili (cosi detti net paese) perche calon-
niatori di 6 persone innocenti". Inoltre hen 12 incestuosi Si sepa-
rarono, pagando una penale di 100 lire (RMB, 57 s.). Net 1696 la
missione fu giudicata ancora Iredda; in compenso si rimediir "ad
alcuni abusi circa li pesi e misure net vendere e comprare; si sigla-
rono 2 paci e 12 incestuosi si separarono" (RMB, 96). Dopo the net
1703/4 it numero delle paci salt it 17, net 1712 it relatore rilcvo co-
me la situazione losse migliorata per le vendette, rivetando pcro
un altro difetto, quello dell'usura. Net 1716 furono cacciate dal pae-
se due donne scandalose. Signilicativo it giudizio sulla missione
del 1721: "Non riusci di porre riparo a' maggiori bisogni del popo-
lo ormai satio di tame spesse missioni" (RMB, 165). II giudizio tro-
va conferma in una nota del 1777 in cui si Ieggc: ''Le missioni si
sono rose frequenti in Balogna dai missionari posticci e da' nostri,
onde non fanno pii colpo: dunquc sarebbe bene starne lontani al-
men per sett'anni".
E continuo net registro Belle relazioni it riferimento alle ricon-
ciliazioni e alle vendette. In Corsica regnava Ia violcnza. Secondo
dati derni di fede fra it 1685 e it 1715 vi sarebhero stati in media
900 onricidi per anno. media the puo essere comparata con quella
di 135 unricidi 1umnu•ssi fra it 1830 c it 1848.
I missionri avevano I'impressione di muoversi e viaggiare in
un paese in cui tutti gli uomini erano arrnati. Anche in chiesa i cor-
si venivano coil I'inseparabile fucile o almeno to stiletto. E dato the
non si aveva fiducia nella giustizia , si ripeteva it proverbio "Cu pa-
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renti e amicizia, si vince ancu a .justizia": ognuno cercava di farsi
giustizia da se. A Rustino net 1676 "un padre di famiglia al quale
era stato ucciso un suo I igliuolo mosso da interno spirito grido ad
alta voce che per amor di Cristo perdonava di cuore all 'uccisore,
e nell'istesso tempo chiamollo per it suo proprio nome...I'abbrac-
cio caramente c teneramente, con protestarsi che voleva esser suo
amico" (RMB, 2). A Sartena I'anno seguente, un uomo chc da 12
anni voleva uccidere it suo nemico si riconcilio e una donna ando
ad abbracciare I'uccisore di suo figlio "dandogli it baccio di pace"
(RMB, 4 ). La missione di Zichiano nello stesso anno miss in luce
on costume raccapricciante: "Una donna it di cui fratello era stato
ucciso, haveva succhiato it di lui sangue, con animo risoluto di non
mai perdonare all'uccisore sino a chc non havesse bevuto it suo pro-
prio sangue del micidiale et ecco che sentendo la predica, fornita
che fu, inunantinente conic fuor di se stessa, con lacrime si getto
a' piedi del predicatore, domandando confessione, risoluta di dare
la pace" (RMB, 4). Spesso i paesi si spaccavano in due e seguivano
fazioni rivali. A Fossano net 1678 "tutto it paese si trovo in armi,
ma con la grazia del Signore, di Babilonia di confusione si cambio
in Gerusaiemme di pace" (RMB, 7). A Pila it paese depose le armi
(ibid.). A Pie' di Croce d'Orezza, al centro di una zona montagnosa
nta molto hattuta dai missionari si proibi con pubblica scrittura
"di portar armi in chiesa" (RMB, 141). Spesso i missionari si tro-
vavano essi stessi in situazioni di pericolo. Ad Attala, qualche giorno
prima della missione, c'era stato uno scambio di archibugiate fra
faz.ioni rivali (RMI3, 4). A Caccia ncl 1729 si stavano scatenando nuo-
ve stragi quando iniz.io la missione. A Monticello di Balogna nel set-
tembre del 1729 fu indetta una nissionc per ordine del generate
Felice Pinelli "per indurre bellamente cinque famiglie di banditi
quail stanno per mettere vie piu sosopra it paese" (RMB, 1729, s.n.):
a Fogliano la gente non depose Ic armi nonostante la rigorosa proi-
bizione dell'autorita civile (Ibid.). A Cervione net 1678 i missionari
dovettero constatare "che difficilmente i corsi fanno le paci, se pri-
rna non hanno qualche soddisfatione e se la longhezza del tempo
non ha alquanto mitigato Ii anini alterati " ( RMB, 4 s.).
Nei 1729 scoppio una insurrezione contro it dominio genove-
se, guidata da Andrea Colonna, Luigi Giafferi e dal canonico Orti-
coni. L'intervento imperiale porto alla pace di Corte net 1732. Nei
1735, approfittando del fatto che l'imperatore era impegnato nella
guerra di successions polacca, la ribellione di nuovi divampo. I ri-
belli trovarono un capo norninale in un avventuriero, Teodoro di
Neuhoff, che si fece proclamare "vicerc" (la regina a la Madonna).
Intervennero questa volta i francesi e l'insurrezione si muto in una
lungs serie di scontri e di campagne. Nei 1736 fu presa d'assedio
Bastia, quando un gruppo di missionari si trovava a meta delta mis-
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sionc di Brando. A San Pietro di Nebbio nel 1737 la missione, hen-
che indetta, non pote essere predicata . Poco prima le relazioni ri-
ferivano come la missione di Monato aveva prodotto un effetto con-
creto: la gente non era corsa al saccheggio di Bastia.
Nel 1768 con it trattato di Versailles, la Corsica passo sotto la
dominazione francese . Durante la missione di Gragno del 1776 i
missionari vennero a sapere the it parroco si era dato alla mac-
chia "per aver giurato fedelta al governo di Genova, per scrupolo
e poi per timore". La relazione giudicava it sacerdote " dotto, pio
ed esemplare". E cvidente un riflesso della voce popolare favore-
vole ai ribelli , per cui it parroco , come it canonico Orticoni e huo-
na parte del clero parteggiava.
Una situazione merita di essere particolarmente messa in evi-
denza : quella degli usi matrimoniali . In moltissimi paesi i missio-
nari incontravano situazioni the essi consideravano irregolari. In
realty la Corsica era un paese "stretto", lontano dagli influssi pie
marcati. L'isola non si adeguo in quest() suhito al Concilio di Tren-
to. Le difficolta a chiedere Ic dispense possono essere spiegate con
la poverta di molti: ad essa dobhiamo aggiungere anche la tenden-
za a conservare un costume the per i cbrsi era ovvio, come force
anche la propensionc di taluni notai a conservare la propria com-
petenza sulle questioni matrimoniali. A Bacognano "due sposi the
abitavano colic spose do futuro si disciplinarono in palco a vista
di tutto iI popolo" (RMB, 1776). Ad Asco hen 80 incestuosi si sepa-
rarono (RMB, 72). Fra le osservazioni generali si nota per la "Ban-
da di (uuri" "il coahitare e convivere insicme Ii sposi e spose dc'
future chiamandosi prima di contrare it matrimonio nwglie e ma-
rito; molti pero non perdono con cio l'innocenza ". Per Gragno nel
1776 c'e un rilievo rivelatore: "Li matrimoni vi si facevano da gran
tempo all'uso dagli antidiluviani senza dispense e senza sagramen-
to" (RMC, 1776). Si tenga presente inoltre the I'eta dclle nozzc era
tnolto precoce: secondo i missionari ci si sposava abitualmente sotto
i 15 anni.
II rapporto con it clero presenta on duplice interesse. Le mis-
sioni sono rivelatrici di una condizione di profondo radicamento.
Quella sacerdotale era una carriera ambita, the perm non teneva
lontano i preti dalla gente. Multi preti Ii vediamo in prima linea
nelle vane insurrezioni. Pochi sono i modelli secondo I'ideale (lei
concilio di Trento. he relazioni riferiscono di alcuni casi scandalo-
si cone a Pie' di Croce d'Orezza nel 1714 e Gragno nel 1777. A Quer-
cetella fu necessario mettere pace fra una signora a un chierico da
cui era stata insultata.
I missionari cercarono di provvedere innanzi tuttu promuovcn-
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do gli incontri (lei clero. Cosi per esempio a Cottone net 1678. Ai
primi del '700 i missionari iniziarono un seminario per esterni che
pet-6 non ebbe seguito (RC I, 224). A lungo essi furono poi impe-
gnati per la costruzione della loro chiesa a Bastia. Net 1739 per poco
tempo l'edificio sacro fu trasformato in teatro dai francesi; i mis-
sionari ebbero buon gioco ricorrendo a Versailles. Net 1748 la Ca-
sa fu centrata da 4 cannonate. Le necessita economiche pesarono
sull'attivita dci missionari nell'ultimo quarto di secolo. Le attivita
per it clero, ritiri e incontri, vennero sospese; le missioni stesse su-
hirono on rallentamento e anzi venne chiesto di non inviare piir sog-
getti perche non avrebbero potuto essere mantenuti.
L'ultimo periodo coincise anche con I'insorgere di parecchi con-
trasts con it clero stesso e i vescovi. Gia net 1712 i pastori di Sarte-
na eeano rimasti meravigliati del "rigor insolito" dei confessori che
non assolvevano dai furti. Nella missione di Calvi net 1775 i mis-
sionari stracciarono piu di 1000 mazzi di carte e in quella occasio-
ne "non si vide piu ne petto, ne testa, ne volto scopcrto". Essi non
visitarono nessuno, e questa ritiratezza avrebbe contribuito molto
al successo. A Tomino net 1777 "Si comunicarono quasi tutti, per-
chc si mise a confcssare it pievano probabilista. Iddio Ii aiuti!"
(RMB, 1777). Questi "mezzi turchi" di Tomino avevano due gravi
ditetti: "L'avarizia e la lussuria avevano acciecata quella povera
gente sempre assoluta da confessori lassi" (Ibid.).
Nell'ultimo periodo i missionari entrarono in contrasto con i
alcuni vescovi. Ad Aleria net 1770 era stato insediato Jean-Joseph-
Marie de Guernes. Non voile la missione di Corte net 1777; preten-
deva infatti che ii denaro delle restituzioni, che i missionari devol-
vevano ai poveri, fosse mcsso nelle sue mani . La missione prese
avvio con fatica; quando finalmente si allontanarono "gli esattori
vescovili" la gente s'infiammo talmente, che, secondo la relazione,
ci vollero i granatieri per tener lontana la gente dai confessionali
(RMB, 1777). Ad Ajaccio it vescovo cOrso Benedetto Andrea Doria
preferiva i cappuccini, mentre la gente aspettava "li veri missio-
nari" (RMB, Bacognano 1776). Domenico Maria Santini vescovo di
Nehbio chiuse la diocesi ai missionari net 1784. Secondo le rela-
zioni sarebbe stato geloso del successo di Cristiano Salvatori
(1731-1818), corso di origine, che predicava con molta foga. A Mon-
temaggiore net 1775 per scuotere la gente questi ricorse a uno stra-
tagemma che le stesse relazioni giudicano esagerato e ingiusto: "Sic-
come quel popolo sembrava duro, cos! it predicatore fuor dell'or-
dinario minacciava divini giudizi, e net furor della predica dell'in-
ferno con imprudenza disse che prima delta fine della missione un
uomo sarebbe ito laggiiu : avvenne che morse all'improvviso un te-
nente di cattiva fama et it popolo resto tutto attento" (RMB, 1775).
Altrove pero aveva riscosso successi incredibili.
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Si affacciavano frattanto nuove situazioni. Nella missione di
Calvi nel 1775 i missionari ebbero successo con la gente; ma una
nota marginale avverte the non si confessarono "alcuni I ramasso-
ni". A Mozaglia di Rusting lo stesso anno "tin libertino e scandalo-
so nimico dei sagramenti e dei sacerdoti si ridusse a privata e pub-
blica penitenza con edificazione c meraviglia di tre pievi circonvi-
cine the to conoscevano e stimavano erotica. In quel povero paese
a cagione del passaggio delle truppe, e de' sacerdoti poco esempla-
ri, e del pastor muto e mal accetto al popolo, s'era introdotto una
specie di Iibertinaggio" (RMB, 1775). Scoppiata la rivoluzione fran-
cese nell'aprile del 1790 la presenza dei predicatori servi ad evita-
re divisioni fra gli abitanti di Sisco chiamati a eleggere la munici-
palita. Lo stesso avvennc a Pietra Corbara. Erano perb gli ultimi
sussulti di un'attivita the con 1'evolversi della situazione I rancese
in peggio allontano def initivamente i missionari dalla Corsica.
4. Le ►nissioni nel napoletano (37)
Nei Regno di Napoli la presenza dei missionari vincenziani fu
una delle pii significative dclla penisola. Essi partivano dalla Ca-
sa di Napoli (1668), cui si aggiunsero successivamente le case di
Oria (1729/30). Lecce (1732) e Bari (1745).
Nella fondazione delle varie case l'iniziativa fu presa da tin ar-
civescovo (per Napoli), da 2 sacerdoti (Lecce e Bari). La fondazione
di Oria fu propiziata dal marchesi di Oria, the Grano imparentati
con gli Imperiali. Nessuna delle case ebbe all'inizio basi finanzia-
rie sufficienti. Ad Oria la fondazione del marchese Imperiali era
irrisoria e solo nel 1744 miglioro. 11 giudizio della fondazione di
Lecce era severo. La situazione venne giudicata insostenibile. II vi-
sitatore di Roma, Bernardo della Torre, era intenzionato a ritirare
i confratelli. Fu decisiva la donazione del duca di Cotrufiano, An-
tonio Filomarino, the permise la costruzione di una nuova casa nel
1740. L'apertura di una casa a Bari era stata travagliata. La fonda-
zione venne offerta anche a s. Alfonso the aveva rifiutato.
Oltre alle missioni popolari, le case dovevano attendere alle
conferenze agli ecclesiastici , agli esercizi spirituali a preti, ordi-
nandi e laici; a Lecce venne affidata ai missionari la direzione del
seminario.
La prima campagna missionaria inizio it 15 aprile 1668 a Ca-
soria, cui seguirono quelle di Arzano - ove i missionari conobbe-
ro it Balsamo, loro benefattore - Casavatore, Secondigliano. Nei-
la missione di Afragola, Cosimo Galilei ebbe una grave emottisi.
Parti per l'assemblea provinciale di Roma; tornb per riposarsi, ma
mori net 1672.
Fra i missionari piu noti ricordiamo iI superiore di Napoli Fran-
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cesco Bonelli . Per un progetto tendente ad aprire la Casa d ' Amalfi,
it superiore generate s ' infuri6 motto con Iui ( 38). Eletto vescovo di
Mottola con disappunto del generate Bonnet , mori prima di essere
consacrato. Un'altra figura a que.lla di Vincenzo Cutica (1673-1742).
Giordanini to defini "spirito forte di scarsa dottrina a non maggior
prudenza " ( 39). Eppure ebbe una grande importanza per to svilup-
po dell'opera . Fu Lin predicatore efficace . Net ritiro delta settitna-
na santa del 1722, fra it 28 marzo e it 4 aprile, prescnto it quadro
detto "dell ' anima dannata ". Fra i partecipanti c'era it giovane Al-
fonso M. de Liguori . Fu it momento delta svotta decisiva delta sua
vita (40).
Per quanto concerne t'attivity prettamente missionaria, in at-
tesa di una compteta messa a punto, possiamo offrire alcune linee
significative.
A differcnza dei missionari delle Apostoliche Missioni e poi dci
Redentoristi , i lazzaristi mantennero I'impostazione piu catechistica
c mend spettacolare . Non si usavano i ''sentimenti di notte", non
crano ammesse ftagetlazioni pubbliche e funzioni pemtenziali emo-
tive, come "strascinare" la lingua per la chiesa, l'ostensione di te-
schi sul pulpito o attri elementi emotivi (41). In compenso essi era-
no motto severi . La loro posizione nell'anibito (lei problemi morali
era rigida , qualificabite come "prohabitiorista ". Ad Aversa net 1630
da un sacerdote venne on giudizio mrolto severo: erano pirr carnefi-
ci delle coscienze the confessori (RMN I, 1 58).
11 teatro delle missioni era gcneralmentc costituto da paesi mot-
to consistcnti . Casoria net 1668 aveva 1800 anime di comunione,
Secondigliano 1100, Marrano 3000 . L'orario delle prediche varia-
va. Nei primi tempi I'indicazione viene data secondo it computo ita-
liano. A Casoria la dottrina era a mezzogiorno e la predica a mez-
z'ora di notte , cioe at tramonto; a Casavatore i missionari riuniva-
no at gente a 12 ore c a 23 ore, cioe . it mattino e la sera. A Canizza-
no venne una "quantity di persone armigere the difficilmente si
lasciano indurre a pacificarsi" (RMN 1, 4 ); a Marrano ci fu net 1669
una missions giudicata come molto fervorosa ; la missione di San
Severo del 1685 lu motto fredda . La ragione era duplice : solito do-
pe Pasqua c'e tin calo di tensione e poi c'erano contrasti fra it ha-
rone, la citta, it vescovo e it clero.
Uopo questo primo slancio , I'assestamento anchc 1stituziona-
Ic (lei missionari permise loro di organizzare mcglio la loro azio-
ne. A Teano net 1722 la missione di n -6 un mese ( Ia popolazione ave-
va 2300 anime di comunione ). Si tennero riunioni (" congregazio-
ni") per chierici , i casi di coscienza con lettura spirituate e medita-
zione per i sacerdoti c incontri sulla dottrina cristiana in 2 chiese
per gli uomini c in due chiese per be donne . Si fecero gli esercizi
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spirituali per 140 ecclesiastici "ne quali si e fatta la grande muta-
zione net celebrare la Messa, et it Vescovo avendo veduta la neces-
sity ha fatto tin ordine sotto Pena di sospensione the tutti li sacer-
doti nemine excepto debba presentarsi in Curia per essere prova-
to nelle cerimonic it the ha fatto un gran here" (RMN 1. 143). iI
succcsso delta missions fu grande a giudiz.iu (lei missionari. II ri-
sultato piu consistente fu questo: ''Si e procurato di far mettere
in osservanza it precetto di confessarsi aila Pasqua del quale da
una gran parte non se ne faceva piu con to, et a chi toccava di rime-
diart,i non se ne pigliava pensiero" (Ibid.). A Pictramelara all'ini-
zio dell'anno seguente it popolo fece un menutriale per chiedere
al vescovo the i missionari si fermassero per tutta la quaresima.
A Casalnovo fu necessario separare la comunione generate degli
uomini da quella delle donne. Fra i risultati due Sono particolar-
mente sottolineati: "Si e levato un'occasione prossima con procu-
tar matrimonio"; "si e levato tin concubinato d'un horno maritato
altrove ch'ivi si tencva una donna sotto Home di moglie avendolI
Patti partire ambidue secretamente". Cosi I'uomo torso dalla mo-
glie legittinta c la donna presso la madre (RMN 1, 144). A Capotrisi
delta diocesi di Caserta, sempre net 1723, i missionari dovessero
farsi aiutare da due parroci nelle confessioni "per it grande con-
corso de penitenti non solo di femine nta di homini" (Ibid.). "Arco
li piu vecchi - fu it giudizio the si coglie in margine alla missione
di S. Nicola delta Strada nella diocesi di Caserta, missione tenuta
net 1724 - asserivano non avere mai veduta in tutta la vita loro
missione tale, ma di tanto fcrvore e frutto" (RMN 1, 146). Nella mis-
sione successive tenuta a Calvello, nella diocesi di Matera, "si riti-
rarono li signori ecclesiastici net monastero dc' padri zoccolanti,
ove rinchiusi notte e giorno fecero gli esercizi spirituali, che. Ii die-
de Tizzoni (Tonunaso V incenzo Tizzoni: 1680-1732) pernot tando an-
ch'esso ivi con li signori Imperiali (Pirro Imperiali: 1679-1739) e Cra-
vosio (Giovanni Clemente Cravosio: 1698-1752) the aiutarono a con-
fessarli" (Ibid.).
La relazione della missione di Moliterno, the si tense f ra I'8
aprile c it 3 maggio 1725 merita una menzione piu ampia. I missio-
nari furono ospiti del principc Pignatclli "quale Ii fece le spese do
viaggi quali costarono 22 ducati essendo andati in calcsse sino a
strada pessima; ...mcglio c prendere cavalli: it the peril non e di
minor spesa ma di piu sicurezza per Ic persone". L'ospitalita fu mol-
to generosa: "se non avessinto impedito c'avrebbe fatto hanchetta-
rc ogni giorno, se belie non Si e potato far di meno di ricevcrc ntol-
ti regali tnassime di pesci motto vari quali laceva venire a bella po-
sta dalla marina anche sia niolto discosta". II cronista contrappun-
tava queste sue note con tin giudizio molto lavorevole al principe
"che piu non mangiava ne carne ne pesce ne pane ma solo Irutti
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secchi e beveva acqua". Aggiungeva inoltre: "La sua umilta e cosi
profonda che non sa parlar di se se non con disprezzo e se qualcu-
no gli fa animo con dirgli che non e tanto peccatore come lui si cre-
de, subito se gli vedono uscir dagli occhi grossissime lacrime, e con
estrema confusione risponde: ah che Sono un ipocrita non cono-
sciuto, onde si vcdc che vorrebbe esser creduto da tutti it rnaggior
peccatore del mondo, e pero non ostante che apena si potesse reg-
ger in piedi per la dolorezza veniva ogni sera alla predica con la
sig.ra Principessa, dicendo che pi% per se medesimo che per ogn'al-
tro aveva procurata la missione come quello che vi aveva piir biso-
gno di tutti non ostante che sia d'una conscienza cosi illihata che
teme ogi ornbra di peccato veniale; it suo esempio pero diedc gran
calore alla missione quale riusci di molto frutto per quell'anime
e tra 1'altri beni si sono fatte molte restituzioni di considerazione
et al principe medesimo si sono restituiti ducati cento in moneta
contante, e perche it debitore era di somma molto piir considcra-
bile per sua bonta li perdono tutto it recto" (RMN 1, 147).
A meta secolo si ebbe it periodo di piir acuta azione regalistica.
E opportuno considerare it fenommno del regalismo scnza la
lente deformante di certa storiografia. Regalisrno e riformismo non
possono essere identificati ne con it giansenismo ne con I'irreligio-
ne. Basti pensare che s. Alfonso dedico it suo Trion lo della Chiesa
a Bernardo Tanucci che passa come un'ombra satanica nel cielo
della Chiesa.
Bernardo Tanucci (1698-1783) segui Carlo di Borbone a Napo-
li e ivi copri cariche essenziali come quelle di Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia, e poi di Segretario degli Esteri e della Real
Casa (42). Le sue misure regalistiche nacquero da una sincera reli-
giosity e da uno suo modo d'intendere I'esercizio dell'autorita del-
la Chiesa. Nel 1762 per esempio obbligo gli ecclesiastici a distri-
buire ai poveri un terzo delle loro rendite.
Non e it caso comunque di esaminare in dettaglio le contro-
versie in questa materia. Per quarto conccrne la storia delle mis-
sioni crearono diversi problemi le disposizioni che proibivano ai
missionari stranieri la predicazione delle missioni e degli esercizi
spirituali (28.10.1768). Si consigliava pertanto di curare la forma-
zione di missionari autoctoni "c onsiderando...che lo scegliersi i pa-
stori del popolo dal grembo dello stesso popolo era uniforme del-
l'antica disciplina della Chiesa, allo stabilimento de canoni dei vec-
chi concilii, alle apostoliche tradizioni e allo stesso diritto divi-
no" (43).
Nclla casa dei Vergini fu immediatamente istituito un noviziato
(12 aprile 1769). Nonostante la disgrazia del Tanucci, it cui tramonto
in poverty dimostra se non altro it suo disinteresse, it regalismo
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si accentud. Forse erano venute meno Ic motivazioni del Tanucci
e se ne erano sostituite Are meno compressive delta necessity di
una riforma delta Chiesa. Net 1788 venne proibito ogni rapporto
con superiors esteri e si impose un adeguamento delle regote e co-
stituzioni allc leggi del Regno . Pertanto s ' imponeva a tutte le co-
nnrnity I 'elezione di un superiore maggiore per le case del regno
e la regolarc indizione di asscmblee generali e nazionali con carat-
tere legislative (44).
I missionari di Napoli tennero la lore prima asscmblea nazio-
nale net 1790 ed elessero superiore maggiore it p. Francesco Anto-
nio Nanni. Egli riniase in carica fino at 1800 quando fu eletto dalla
quarta assemblca it p. De Fulgure. Nei 1806 fu eletto Nicola de Mat-
lei, cui successe net 1811 it p . Antonio Mantenga the mori I'anno
dopo, per cui it governo ritorno nelle mani di De Fulgure, finche
non fu eletto arcivescovo di Taranto. Questi net 1815 venne nomi-
nato visitatorc delta neoretta provincia di Napoli dal vicario gene-
rate Domenico Sicardi, the risolveva in tal modo una situazione
delicata a operava una sanatoria (45).
Ritornando ancora alla storia delle missioni a interessante leg-
gere come un vescovo non volesse the Ia missione durasse piu di
otto giorni, pensando fosse piu utile chc i missionari percorresse-
ro i paesi delta diocesi. Gli inizi delta missione di Teano furono de-
ludenti. Perfino le donne disertavano la missione. La ragione fu in-
dividuata net fatto the aveva cede un comando dell'esercito per cui
"piucchemai (le donne) credevano obbligate a tenersi gelosamente
nellc proprie case per evitare un incontro sinistro, a cui Ia licenza
del soldato poteva esporle" (RMN 1, 302 s.). In una successiva mis-
sione a Marzano i missionari, incontrarono le truppe shandate e
dovettero ritirarsi. A S. Agata sui due golfi "1'indifferenza the mo-
stro quel popolo in vedere i missionari, fu un preludio funesto del-
I'esito poco Felice di quclla missione, the non riusci a seconda dei
voti degli operari (RMN 1, 304). Nella vicina Massa Lubrense sem-
pre net 1799 la dclusione dei missionari fu cocente: "Si conobbe
fin d'allora la poca buona voglia the aveva quella gente di udire
la parola di Dio" (ibid., 305). Eppure poco dopo a Casapullo nella
diocesi di Capua i missionari trovarono un "paese allegro e pieno
di galantuomini e di altra gente facoltosa". Essi riuscirono a rin-
verdire it successo delta missione tenuta sci anni prima e it cui ri-
cordo era vivo nella gente (ibid.).
La missione di s. Maria di Capua si presento ottremodo diffi-
cile se per essa partirono 7 missionari, fra cui it "superiore mag-
giore" Francesco Antonio Nanni e un fratello, cui si aggiunsero it
superiore di Napoli c un fratello. Trovarono un "clero numeroso...ed
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edificante". Problemi ci furono con le donne, dato the "il sesso fem-
minile e motto dedito al bizochismo, the e motto coltivato da semi
buoni confessori". Furono fatte molts prediche straordinarie "a mo-
tivo detle tante processiu,ni di penitenza chc da altri paesi veniva-
no a s. Maria per implurare da Dio c dalla Vergine la cessazionc
di tanta acqua the a diluvio cadeva dal cielo e sgorgava data ter-
ra" (RMN 1, 307).
Durante it periodo honapartistico e murattiano i missionari po-
terono continuare la loro azione, a differenza di cio the accadde
alle altre case. Net 1809 nella casa di Napoli c'erano 52 confratelli,
14 nella casa di Oria, I I a Bari e 12 a Lecce (46). Nella missione
di Capomarino del 1812 nella diocesi di Larino, popolata da gente
chc veniva dall'Albania i missionari trovaruno la situazione classi-
ca delle zone chiuse e abbandonate. "La missione non era deside-
rata da que' paesani gia avvezzi quasi generalmente a vivere di con-
trahandi net passato govcrno, ed assistiti appcna da due giovani
preti in poca buon 'armonia tra loco, ognuno de' quali quasi senza
volerlo aveva la sua lazionc". L'inizio fu dill idle, nma poi la frequen-
za aumento. I inissionari incontrarono I'ahuso degli "assedj" una
torma superstiziosa motto diffusa c variamente valutata: "Si tol-
sero molti pretesi assed.j, e sc ne impediruno inoltissimi altri, the
stavano per shocciare: la indignazione del popolo contro tat fana-
tisrno, ed it disinganno de' confessori fu ivi maggiore di ogni altro
luogo" (RMN 1, 333). A S. Martino i missionari trovarono una si-
tuazione motto huona. In questo paese poco lontano dal preceden-
ts "e decorato di on insigne clero recettizio numerato" ed era aiu-
Iato da "un ritir<, di usservanti...che girando per tutti gli contorni,
tacendovi missioni, Ianno un hene indicihile; ma avendo essi avu-
to la disgrazia di essere stati pregiudicati delta dottrina degti as-
sed.j esposta di copra, ne forniano it principale sostegno". Si ten-
nero allora degli incontri riscrvati con i I rancescani sulla dottrina
adottata e si convenne di rinunziare assolutamente alla direziune
di essi "ciocchc in etfetto principalmente del timore the non ve-
nisse soppresso it ritiro come protettore del fanatismo , e di perni-
ciose dottrine; giacche le persons male intenzionate e quelle the
erano piu spregiudicate ne parlavano motto male, e ne avevano an-
chc presentato ricorso alla corte. Si procurir henanche di preveni-
re i superiori ecclesiastici in modo the concepirono dells vigorose
risoluzioni di riniediar assolutamente ad Lill mate chc quanto pri-
ma avrebbc rovinato la diocesi riducendovi la religione ad un orri-
bile fanatismo .... Quantunque non tossero notti gli assediati, tut-
ti nondimeno ad eccezione di una sofa donna si ridussero a dove-
re" (Ibid. 333 s.).
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V. Dalla crisi rivoluzionaria a quella risorgimentale
e all'unificazione della penisola (1789-1870)
Ogni periodizzazione e senrpre soggettiva. Evidenzia alcune
svolte, ma non per questo ha valore assoluto. 11 riferimento alle
due date non c arbitrario e non si giustilica solo per voler ad ogni
costo ancorare la storia religiosa a quella civile.
La prima data ha un obiettivo riscontro nella devastazionc della
Casa di Saint-Lazare di Parigi. Era state elctto da poco superiore
generale Jean-Felix-Joseph Cavla (1734-1800). La congregazione era
al suo apogee. In Francia aveva ben 60 seminari, 16 case di missio-
ne e 23 parrocchie, fra cui le parrocchie e cappelle reali di Versail-
les, Saint-Cyr, I'Hotel des Invalides, Notre-Dame de Versailles, la
parrocchia e la cappella di Fontainebleu. In Francia era la comu-
nita religiose di maggior peso proprio perche formava gran parte
del clcro (23 seminari maggiori nelle diocesi pit importanti) e per
gli agganci con la cortc. Lc 78 case (non si dimentichi the abbiamo
considerate sdoppiate quelle case the erano seminario a missione)
erano divise in 7 province the assicuravano it controllo su tutte
le assemblee generali e quindi la garanzia the i superiori gencrali
eletti lossero francesi. In tutte queste case c'erano 460 preti e qua-
si 200 studcnti.
Ora nella notte fra it 12 e it 13 luglio una turma incontrollabi-
le di esaltati armati sfondi> le porte di Saint-Lazare. II superiore
generale cosi racconto 1'avvenimento: "Tutto c stato devastate; nella
casa non restano pib nc porte, nc finestre, ne tavole, nc letti; tutti
i mobili sonu stati rotti o rubati. II denaro Belle Procure e quello
dei particolari se lo sono preso. Abbianw pcrduta la maggior par-
te delle nostrc carte e dei Host ri titoli. La biblioteca ha sofferto enor-
memente, ii refettorio non c the un mucchio di rovine, Ic nostre
provviste sono tutte scomparse" (47). Era it preludio della presa
della Bastiglia (14 luglio) e Bella sventura Bella comunita in Fran-
cia, perseguitata e dispersa. Lo stesso generale Cavla dovette fug-
gire e governare la comunita da Roma.
L'ltalia in questo momento divenne it baricentro delta congre-
gazione assieme alla Polonia. In quanto antico e glorioso regno, di-
viso fra Russia, Prussia e Austria i missionari avevano ben 34 case
con tin gran numero di seminari e oltre 263 confratelli.
Negli stati italiani c'erano 6 case net regno di Sardegna, 4 ncl-
Ia repubblica di Genova, I net ducato di Parma e Piacenza, 2 in quel-
lo di Modena e Reggio, 2 in Lombardia, I net Granducato di Tosca-
na, negli stati della Chiesa, e 4 net Regno di Napoli. Ai missionari
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di Roma era stato affidato l'oratorio del Caravita , quella caratteri-
stica forma di missione permancnte , the essi pet-6 avevano abban-
donato net 1775. Clemente XIV l'anno prima aveva chiamato i mis-
sionari a predicare la grande missione di Roma in preparazione
del Giubilco del 1775. Net 1781 un gruppo di missionari era parti-
to per Goa, e due di essi net 1785 vennero mandati a Macao, men-
tre altri 2 erano in v iati in Levante (1783). L' ultima parte del secolo
XVIII aveva incrementato notevolmente la presenza dei missiona-
ri. Erano state aperte case a Parma (1768-1787), S. Andrea at Quiri-
nale (1773, cedendo la Casa dei SS. Giovanni e Paolo ai passionisti),
Bologna (1773), Savona (1774), Mondovi (1776), Voghera (1787).
Dovunque la situazione sembrava prospera. C'erano state le
pastoie regaliste a Napoli e quelle giurisdizionaliste un po' dovun-
que, tanto chc a Reggio net 1780 erano state intcrdette le missioni,
riprese pet-6 l'anno seguente.
Net 1796 si tonne la missione di Roma . Ancora una volta Pio
VI ricorse alla parola del padre Benedetto Fenaia (1736-1812). Era
un romano autentico, ed era entrato in congregazione net 1752. Or-
dinato sacerdote net 1760 aveva predicate per 14 anni Ic missioni,
dedicandosi anche ai ritiri . Nominato superiore (1774) e poi visita-
tore (1777) seppe dare prova di qualita di governo. Net 1793, ap-
profittando del fatto the it superiore generate era irreperibile, per-
chc nascosto, fu notninato dal papa per pochi mesi ( 20 giugno-25
dicembre 1793) vicario generate delta Congregazione delta Missio-
ne. Net 1796 nella missione di Roma a Fenaja venue affidata la pla-
tea di piazza Navona . Racconta to Stella : "piu ore prima del ser-
mone accorreva it popolo per trovar posto, e con tanta folla the
banchi, seggioie , logge, finestre, tutto era pieno di gente; ve n'era-
no perfin sui tetti delle case, e taluni giunsero a penetrare nell'in-
terno delta principale Fontana del Bernini e mettersi a sedere suite
statue e sugli ornati, the circondan I'obelisco. Fu tale it concorso,
the a dir de' vecchi dopo it p. Leonardo da Porto Maurizio non era-
si rnai piu veduta tanta gente in quella piazza ... . Ma to spettacolo
rnaggior era it vedcre it contegno di tanta moltitudine , at sot corn-
parire del missionario tutta componevasi a raccoglirnento, e tuna
attcnta alla voce di lui non si lasciava sfuggir parola, nc distrarre
da cosa impensata the accadesse". 11 cronista delta congregazione
aggiunge un episodio : " Resta tuttora memoria del fatto seguente:
un di it sig . Fenaja net satire sul palco si avvide the in certa parte
dell'udienza era sorto bisbiglio contro atcuni Ebrei , the si erano
presentati e si volcano esclusi . 'Ola, gridb it predicators, che Cosa
fate? anch'essi son nostri fratelli, anch'essi, come noi , costano a
Gesit tutto it suo sangue ; anch'essi come noi han bisogno delle di-
vine misericordic: fate posto, date luogo '. Fu ircontanternente ob-
bedito, e que ' poveri Ebrei furono si commossi dall'atto Cortese,
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the restarono it tutta la predica, tornarono a tutte le altre, e infine
domandarono e ottennero d'esser Patti cristiani" (48).
Durante Ia prigionia di Pio VI Fenaja si ritiro a Firenze. Al ri-
tot-no del nuovo papa a Roma, fu nominato vice-gerente di Roma
col titolo di arcivescovo di Filippi. Fu a Parigi per I'incoronazione
imperiale e at ritorno, di passaggio a Firenze, fu incaricato di ne-
goziare e di ricevere la ritrattazione di Scipione de' Ricci, vescovo
di Prato e Pistoia. Net 1805 Fenaja ottenne it titolo patriarcale di
Custantinopoti; net 1809 fu arrestato con i piu importanti esponenti
delta curia romana e condotto a Parigi, eve si spense it 20 dicem-
hre 1812.
Frattanto it 1796 e i1 1798 furono anni intausti. Net 1796 furo-
no soppresse le case di Fermo, Forli, Bastia, Reggio, Modena, se-
guite due anni dupo da s. Andrea, Perugia, Macerata,'t'ivoli, Ferra-
ra, Sarzana, Subiaco. L'anno successive Ic vicende politiche porta-
rono alla chiusura e alla riapertura quasi immediata di Monteci-
torio e Torino, aila ripresa di Tivoli e S. Andrea. Dal punto di vista
del quadro istituzionate, lungo tutto it periodo napoleonico si eb-
be una situazionc fluida, aggravate da un latto nuovo.
Net 1804 si consurnava Ia divisione delta congregazione. Alla
morte di Cavia (12 febbraio 1800) Francois-Florentin Brunet
(1731-1806) fu nominato per un decreto delta S.C. dei Vesco%i e re-
golari, Vicario Generale. Fu necessario ricorrerc alla S. Sede per
I'opposizione degli italiani it Brunet . Quandu questi net 1804 voile
ritornare a Parigi i missionari italiani ottennero dal papa un bre-
ve the riconosceva a Brunet it governo sulfa Francia, sulle missio-
ni estere e sulle Figlie delta Carita. Tutto it recto della comunita,
in particolare I'ltalia, la Germania, la Polonia, it Portogallo e la Spa-
gna erano poste sotto it governo di un vicario generate italiano Do-
menico Sicardi (1730-1819). Net 1806 un breve pontif iciu riconob-
he di nuovo I'autorita di Brunet su tutta la congregazione ma con-
cesse a Sicardi it titolo di Pro-Vicario a Roma, situazionc the si pro-
trasse anche alla morte di Brunet , quando it papa nomino suo suc-
cessore Claude-Joseph Placiard (1756-1807). Era una situazione am-
higua quella the si era creata anche perche i missionari italiani so-
stenevano the la supremazia di Placiard fosse puramente d'onore.
Un breve in data 19 giugno 1807 aveva appena riconosciuto le ra-
gioni di Placiard, the questi ntori. Co nuovo vicario generate fu crea-
to dal papa: fu it padre Dominique -Francois Hanon (1757-1816). Egli
pero dovette ben presto conoscere I'inflessibilita di Napoleone the
to privo del governo delta congregazione, e anzi soppresse la co-
mmnita per non aver voiuto rinunciare atla sua carica di superiore
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generale delle Figlie della Carita (49). Ncl 1810 Ia tcmpesta si ab-
batte sulla congregazione. Furono soppresse le case di S. Andrea,
Perugia, Macerata, Bologna, Piacenza, Genova, Cremona, Sarzana,
Udine, Savona. Mcrntecitorio fu salvata dalla presenza degli alun-
ni di Propaganda. I missionari Grano allo shando.
Fu una breve parentesi, perche Ia caduta di Napoleone segno
una rapida ripresa. Ai vertici la congregazione rirnase divisa. A Pa-
rigi si succedettero come vicari generali Marie -Charles-Emmanuel
Verbert (1752-1819) e Charles-Vincent-de-Paul Boujard (1751-1827).
A Ronia una serie ahhastanza contraddittoria di brevi pontif ici ntan-
tenne Domenico Sicardi al governo di tutte le province italiane ed
estere ad eccezione delta Francia. Gli successe Francesco Antonio
Baccari (1747-1835) it 21 maggio 1821. Solo net 1827 Leone XII Ia-
glio it nodo gordiano, nontinando on superiore generale uniCU,
Pierre-Joseph de Wailly (1759-1828).
In Italia la crisi napoleonica fu ben presto superata. Le case
riaperte, le province riorganizzate sui tre centri di Roma, Torino
c Napoli, mentre Felice de Andreis (1778-1820) e Giuseppe Rosati
it 1843) fondavano la provincia degli Stati Uniti d'America.
Per quest(.) periodo abbiamo cercato di vedere alcuni campio-
m sigmficalivi. Un centro Irrrpor tanle c stata la casa di Maccrata
(50), ove i missionari collaborarono con pions. Vincenzo Stranihi
nella missione di Urbisaglia (1801), in quella del duomo di Macera-
ta (1802). A Coluntmano it canto vescovo ottenne conic frutto della
missione la rinuncia dei due parroci del luogo ( RMMa 111, 6). La
situazione del clero variava: a Bolognola vi erano preti zelanti. co-
me a Castel Fidardo (ibid. 7. 9 s.), mentre a S. Benedetto la missio-
ne faceva rilevare la scarsa frequenza Bella genre alla confessione.
C'erano molti "preti da messa'', ma solo clue Ala confessionals''
Per questo i missionari trovarono una popolaz.ione molt() bisogno-
sa (ibid., 10 s.). A Monte Brandone net 1803 venne giudicato tin ''mi-
serabilissimo paese''. La chiesa "era una vera spelonca'' e it "po-
polo vile e oppress() calla miseria" (ibid., I I s.). La missione di Monte
Marciano fu del inita "la missione delle donne"; gli uomini erano
occupati in canrpagna ed erano pieni d'accidia (ibid., 21). 11 passe
di Acquaviva era diviso fra legittimisti e repubblicani. L'ideale della
repuhblica viveva "ancora ncll'animo di 5 o 6 persons di basso ranger
c artieri di prolessione". Per questo si comprende it giudizio dei
missionari: "I soli palriotti di spirit() repubblicano...fIt ronoquelli
the non si accostarono" (ibid., 12).
Nelle missioni del per ugino (5I) negli stessi anni ritornano nelle
relazioni gli stessi giudizi stcreotipi. Fra it 1803 c it 1809 furono
predicate 19 missioni. Non sembra the la situazione delle grandi
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vicende nazionali e internazionali interferisce con I'attivita missio-
naria. Si annota la pacificazione di due Iazioni a Scheggia net 1803
(RMP, 303), la presenza da Petignano di una zitella "canto presa dal
dolore (lei suoi peccali the per 3 o 4 giorni dette in eccessi di devo-
zione" (ibid., 305), I'interferenza di una commedia per it carnevale
a Passignano net 1808 (ibid., 307) e la presenza stimolante dci con-
ti Oddi, feudatari e proprietari terricri, ad Antoniolla net 1809.
La ripresa delle case di Macerata e Perugia, segno la ripresa
innanzi tut to dell'attivita missionaria. Per Macerata In rnerito SO-
prattutto di coons. Stranmbi. Per ambedue i luoghi Si inizio con gli
esercizi ai seminaristi di Macerata, Tolentino e Perugia. Da Mace-
rata s'irradio una efficace azione. Motto riuscita In la missione di
Osimo (let 1818. 11 vescovo di Macerata predico gli esercizi spiri-
tuali agli ecclesiastici; fu ripristinata la Pia Adunanza dei nobili
in s. Filippo e si progetto I'introduz.ione delle Dame delta carita
(RMMa 111, 34). Poco dopo perm nelle missioni di Filottrano e Cin-
goli i Iazzaristi dovettero it fl rontare l'indifferenza (.let clero c delle
autorita. A Cingoli ed Arpignano rispettivamente net 1818 (ibid.,
35 s.) e net 1820 (ibid., 42) si Iecero dellc proteste presso IC autorita
perche rimandassero la missione; in questa seconda locality si eb-
be conferma del dinwrlismo fra i sessi, in quanto si confessarono
piu Ic donne the non gli uomini. La missione di Bulognola del 1820
(ibid., 43) ebbe un'ottima riuscita in quanta era stata preparata con
r ►uolta cura: ''It popolo e assai belle istruito, c quasi tutti. non ec-
cettuati gli stessi pastor'i, sanno leggere, e docile ed assai affabi-
le". Su 538 anime vi crano 5 preti c 2 curati giudicati ''tutti zelan-
ti''. lesi ebbe due missioni. La prima net 1826: i missionari lurono
accolti da una folla innnensa e ben due predicatori persero la voce
(ibid., 50). Nei 1833 si ebbe una nuova missione, anch'essa giudica-
ta pienaniente riuscita. Eppure e interessante un'annotazione con-
traddittoria: i missionari trovarono genic the non si confessava da
12. 18 e 22 anni (ibid., 64 s.).
Che la missione fosse non solo Lill avvenimento religioso ma
avesse anche risvolti di natura politica, almeno negli anni delta re-
staurazione, come ha messo in luce Omodeo per la Francia, to si
evince da alcuni Patti. A Bellorte net 1832 la popolazione era divi-
sa, Canto the i missionari furono preceduti da lettere anonime the
prcavvcrtivano gli stessi protagonisti dell'inutilita delta loro venuta.
Eppurc it successo In clamoroso (ibid., 60 ss.). A Tolentino I'al lluen-
za fu di circa 12.000 persone, Canto the uomini e donne si fermava-
no in piazza, come ai tempi d'oro, per cercare di prendere posto
nei conlessionali. Promosse la missione di Lugo, diocesi di Imola,
mons. Mastai Ferretti. Fra coloro the si confessarono ci f u uno dei
capi dei moil del 1831. Al termine delta predica sulla misericordia
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di Dio chiese it un sacerdote the lo conducesse dai missionari per-
che erano 34 anni the non si confessava ( ibid., 69 s.). Che la situa-
zione fosse tutt'altro the tranquilly lo dimostra la relazione della
missione di Mondolfo; fra alcuni giovani the volevano disturbare
lit missione c i carabinicri ci fu un conflitto a fuoco e ono dcgli agi-
tator's fu feritu mortalrnente (ibid., 77 s.).
Pits pacato e tradizionale it quadro delle missioni di Perugia
eve dal 1816 e it 1829 si tennero circa 5 missioni all'annu. Anche
qui per la verity si notava apparire it dimorl'isnw fra i scssi, come
a Nocera nel 1823 (RMP, 316) e ancora ncl 1848 (ibid., 362). 11 fatto
piu clamoroso accadde nella missione di San Martino in Campo:
"Sella meta, e percio sul piir bello della missione, fu strappato dalla
comitiva it Signattanzi, ed arrestato di none (lit carabinicri per or-
dine Bella Santa Inquisizione, in Sig. Pievano, ove fu condotto dal
nudesimo con un pretesto. In mezzo a tanta costernazione si pro-
segui, come Dio voile, la missione nella quale i superstiti missio-
nari furonu da Dio assist iii in manicra particolare. Benchc sparsa
ne fosse di gia la notizia, continuo cio nonostante ii concorso tanto
alle funzioni the al confessionale. Sopravvenne in aiuto it Sig. Caf-
farrutti it quale confesso soltanto, continuando it suddetto Cremi-
sini ii catechismo e facendo la predica per soprappiu. Termino que-
sta dolorosa missione ai 17 (setternbre). La cornunione generale fu
numerosa e tra i communicant se ne contarono 400. Alla benedizio-
ne papale vi in un concorso grande, venendo da tulle Ic parrocchie
vicine buon numero di persone. 111 rutto della mission In per con-
lessione di Mons. vescovo Cittadini considerahile. Al giorno dopo
it superiore della casa Sig. De Pace favors a San Martino in Colic
con la carrozza per ricondurre a Perugia i poveri affatto smarriti
operarii ; e cosi terming la dolorosa istoria" (ibid., 320).
Se si risale al nord, due centri di feconda attivita furono Pia-
cenza e Genova. A Piacenza, al Collegiu Alberoni, conic nel '700, c'e-
rano due missionari missionanti (52). Questo per la fedelta a quan-
to aveva voluto s. Vincenzo, the oani seminario fosse anche casa
di missione 11 quadro of lei-to dalle relazioni c inolto vario e spazia
fra le parrocchie piir sperdute dell'Appennino di quella vastissima
diocesi e la citta o i pacsi vicini. Gilt si avvertiva if mutantento di
cultura e di vitalita religiosa fra la montagna c lit pianura, special-
mente i paesi vicini al Po. A Bettola nel 1827 ( RMPc, 5 ) fu necessa-
rio coprire la piazza con un tendons, it Cogno s. Bassano I'anno do-
po lit gente si cummosse nwltissimo : " non si piangeva, si gridava:
alcuni dissero the sembrava it giorno del giudizio" (ibid., 6). Inve-
cc a Caorso, Borgonovo c Fiorenzuola nel 1829 la missione non eb-
he successo. In margins a Caorso si nutano queste lapidarie paro-
le: "Caorso c Lill bongo, hasta" (ibid., 6). Sarehhe interessante vede-
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re Ic ragioni di questi insuccessi in borgate e in cittadine piu svi-
luppate. Se lo scacco subito a s. Giorgio net 1830 poteva essere at-
trihuito allo "scandalo causato da una persona sacra" (ibid., 8), ci
si puo porre I'interrogativo sulla quality dei predicators, capaci di
dominare una popolazione semplicc e in difficolta con genre pia
evoluta. I mots del 1831, come noto, non ehbero seguito net pia-
centino, the si schierO per Maria Luigia. L'unica eco la si coglie
nella missions di s. Damiano ove it podesta consiglio d'interrom-
pere la predicazione ditto the Parma era in rivolta (ibid., 8 s.).
Una caratteristica dci moventi della missione fra la fine degli
anni venti e gli anni trenta e to stretto legame, fra missione e feno-
meni naturali. La predicazione in duomo del 1828 era stata voluta
per la terrihile siccity (ibid., 6); a Vigolo Marchese nel 1831 "si e
fatto del bene non tanto peso per la missione, quanto per la paura
d'un male epidernico the serpeggia in quel distretto, e quasi tutti
i giorni c'era un morto" (ibid., 9). L'emigrazione cominciava a co-
stituire prohlema. Se ne accorsero i missionari a s. Giustina net
1845. Multi erano costretti a lavorare altrove: "questo a un grave
pericolo di portare a casa delle massime storte e dei viii" (ibid.,
24). Un ultimo ditto affiora timidamente fra le righe: nel 1842 un
missionario usci di comunita. E sintomo di una incrinatura?
(ibid., 13).
L'osservatorio costituito dalla casa di Genova e ancora piu im-
portante. In fondo Piacenza, Perugia a Macerata toccano aree me-
no vaste. La casa Bella Missione di Genova contava fra i 20 c i 24
sacerdoti. Vi era ii seminario interno e lo studentato ed era un cen-
tro importante per it clero, per gli ordinandi e per i ritiri ai secola-
ri, oltre che per Ic missioni (53).
Per mcglio valutare i risultati delle missioni possiamo pren-
dcre come riferimenti le missioni a tempo lungo. Sori fu toccata
dai missionari nel 1819, 1839, 1875, 1883, 1921. La prima missione
inizio con fatica, poi it fervors si fees straordinario. Lo provano
i confessionali assediati dai penitenti (RMGe 1, 27). Nei 1839 c'era-
no mope donne nma pochi uomini; per questo gli ultimi giorni furo-
no impegnati tutti per questi ultimi (ibid., 191). Le missioni del 1875
(ibid. 11, 2 s.) e 1883 (ibid. 11, 75) furono eccezionali. Nei 1921 gli
uomini venivano solo di sera e it contegno dei giovani era giudica-
to riprovevole (ibid. 111, 206).
Lo stile delle missioni era molto tradizionale. La predicazione
era come sempre finalir.zata alla confessione. Per questo si nota
spesso come i confessionali fossero asseidati fin dal primo giorno:
cost ad Alassio nel 1817 (ibid., 15 s.). Ivi (lei massoni si convertiro-
no e furono bruciati dei libri antireligiosi. A Vezzano nella diocesi
di Savona un uomo mori dopo la confessione: fu un avvenimcnto
importante per rendere efficace la missione (ibid., 6 s.). Fu ristabi-
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lita la devozione alla Via Crucis a Rocca Grimalda, diocesi di Ac-
qui (ibid.. 12). Come risultato della missione di Levanto net 1816
fu riaperto I'ospedale per i povcri infermi, chiuso dal tempo della
rivoluzione di Genova (ibid., 6). In due parrocchic della diocesi di
Savona nello stesso anno furono stabilite la compagnia delle so-
rellc Bella Carita (ibid., 7).
Fra i Patti straordinari, di cui per la verita i registri Sono mol-
to avari, si ricorda un f-ulmine the di notte colpi it campanile di
Livellato in Polcevera net 1815. 1 missionari erano incerti se comin-
ciare, perche net crollo era stata danneggiata la chiesa. "La prima
predica fatta dal fulmine send bene a commuovere it popolo per
frequentarc la missione e renderla fervorosa" (ibid., 4). A Sestri Lc-
vantc net 1816 un tale in confessione dichiarir di essere stato col-
pevole di on unricidio volontario per it qualc crano stati incolpati
due uomini innocenti. II confessore voteva the facesse un atto giu-
ridico the inevitabitmente to avrebbe coinvolto. Prima di essere cat-
turato avrebbc pur sempre potuto fuggire dallo stato. Il colpevole
non se la scntiva; autorizzo peri> it confessors a fare un attestato
giurato neI quale si affermava l'innocenza dei due inquisiti. 11 mis-
sionario per questo gesso fu citato in tribunate (ibid., 8 s.).
A differenza delle rclazioni piir antiche ormai non si notano pill
quei giudizi pesanti sul clero. Sono i parroci anti the chianiano i
missionari, the Ii ospitano, the si prendono cura del viaggio. A S.
Stefano di Lavvego in Polcevera ncl 1814 it clero, niolto numeroso,
partecipo con edificazione del popolo alle prediche conruni e alle
confcre.nze riservate agli ecclesiastici (ibid., 3). Ad Alassio la fatica
(lei lazzaristi Iu condivisa (la hen 7 missionari diocesani (ibid., 15).
Degno di nota c it fat to the a s- Michele di Montezignano in Bisa-
gno 3 preti vivessero in comune col parroco (ibid., 3). Come risul-
tato delta missione di Levanto i missionari suggerirono alla popo-
lazione di formare una congrua per it parroco (ibid., 5 s.).
Le figure di maggior spicco in questo periodo per la predica-
zione missionaria furono Marcantonio Durando, Giustino de' Ja-
cobis e Felice De Andreis. Servo di Dio it prinur e it terra e canto
it secondo.
Marcantonio Durando (1801-1880) (54) fu destinato come pri-
mo ministero alle missioni popolari della casa di Casale Monfer-
rato. La prima missione a cui prese parts si svolsc a Volpiano nel
Canavese. Seguirono quclle di Morano Po, Castel let to Scazzoso, S.
Giusto, Romano Canavese e Borgol ranco d'lvrea. Erano missioni
the duravano dai 20 ai 25 giorni c Ira Puna c I'altra vi crano pochi
giorni di riposo. E importanic soltolinrare la latica the Pecs neI
rivedcre la suet predicazione inizialc. In wi primo tempo, spinto dal-
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I'entusiasmo , si era messo a saccheggiare i grandi oratori alla
moda. La fatica dell'attivita missionaria dopo la missione di Ca-
stellamonte (2 aprile-7 maggio 1826) lo costrinse ad interrompe-
re I'attivita e a rivedere it mondo delle sue idee e convinzioni
in proposito. Riscrisse le prediche, the si conservano in 4 grossi
volumi nell'archivio delta casa della Missione di Torino (55), pro-
ponendosi come modello it piccolo metodo di s. Vincenzo. Era
un'impresa necessaria dato the spesso it popolo non conosceva
l'italiano. Nei 1827 riprese a predicare. Sulla missione a Caliz-
zano, diocesi di Savona, si possono sottolineare questi elemcnti:
"Partirono Ii suddetti operari li 26 (giugno 1828): fra essi c'cra
Durando); it giorno precedente furono a comptimentarli ed au-
gurar loro buon viaggio it clero, it giudice, i) sindaco e vicesin-
daco a nome di tutta la comunita, e diversi altri dell'uno e del-
I'altro sesso , the volevano persino loro baciar i piedi". Si ag-
giungono poi queste espressioni significative: "Tanto all'arrivo
the nella partenza quel boon popolo diede ai missionari chiare
prove di rispetto e d'altezione. In tulle le horgate dove passava-
no nell'andare suonavano le campane delle loro cappelle, e fece-
ro vari spari. ed uscivano dalle case per incontrarli; cosi fecero pure
quelli del horgo principale; e rrel partire, sehbene fosse appena gior-
no, tuttavia si trovarono diverse persone alla porta di casa per da-
re lord l'ultimo saluto colle lacrime agli occhi" (RMT 111, 347). Un'e-
co della predicazione di Durando si ha nella missione di Pavonc
Canavese: "Il 30 (gennaio 1831), giorno di domenica, it sig. Duran-
do fece Ia perseveranza al dopo vespro e non puo dirsi la generate
e grande commozione the ha prodotto, talche sulla fine dovette tron-
care la predica e dare suhito la henedizione papale, essendo the
tutta la popolazione, nessuno eccettuato neppure i missionari, pian-
geva dirottamente, mandando Iuori grida si alte, the non si scnti-
va piu altro. Si prosegui a confessare ancora it giorno appresso ed
i confessionali erano affollati piu the mai" (ibid., 369). Situazione
analoga a Montanaro quando Durando sail sul pulpito : " Si vide fin
dalla meta della predica una grande conunozione negli uditori, la
quale andi> via crescendo, finchc at sentirsi dire dal predicatore
the finalmente dovea lasciarli, si Ievb un tal grido, the non piu s'u-
diva la voce del predicalore, e tutti i vecchi di quel paese attesta-
rono di non aver mai veduto in vita loco una cosa cosi strepitosa,
sebbene ahhiano gia assistito a diverse missioni " (ibid., 377). II suc-
cesso a Sommariva ncll'inverno del 1832 fu grandissimo , eviden-
ziato dalla chiusura dell'osteria e dal lavoro di ben 17 confessori.
11 fervore raggiunse it suo cutmine quando Durando inizie) la pre-
dica conctusiva: "non ci c possihite esprinicre la commozionc the
si vidde ncll'immenso concorso, allo addiu the diede it predicato-
re. Tutti gli assistenti non poterono trattenere i pianti ; le lagrime
ed i singhiozzi suffocati per un tempo, scoppiarono in modo
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a non potersi piu intendere una parola di quello the si predicava"
(ibid., 379). Dalla relazione della missione di Bra veniano a sapere
the allc 1 1 si predicava in italiano ; alla sera parte in italiano e par-
te in piemontese . Secondo it cronista era intenzione dei missiona-
ri predicare sempre in piemontese, ma fu it parroco a voler l'uso
delle due lingue (ibid. IV, 205). Durando predic6 una quarantina
di missioni, meritandosi una grande Tama, nonostante passasse co-
me "rigorista". Era la posizione tradizionale delta congregazione
the innesco talune polemiche con s. Alfonso (56) c con i gesuiti (57).
Net meridione rifulse per un breve periodo di tempo l'attivita
missionaria di S. Giustino de Jacobis (1800-1860) (58). Posto nclla
casa di Lecce per un biennio venue chiamato da multi vescovi del-
le Puglie, incantati dalla farna di santita. Una conlidenza impor-
tanza la si puo cogliere in una lettera del 1835: "ho gia sposato la
massima di quei missionari the dicono the dieci anni di ministero
sono una vita lunga per gente del nostro mestiere . Quindi consi-
gliarmi circospezione, riguardi e un perder tempo e parole. Sono
in circostanze di essern ► i dimenticatu di me stesso per le facccnde
delte missioni, e non mi meraviglio Sc mi rimprovera di essermi
dimenticato di lei" (59). Sullo stile Bella sua predicazione, c'e un
giudizio di Vincenzo Spaccapictra (1801-1878): "Egli aveva un mo-
do tutto proprio di predicare, si da piacere a tutti. Alle volte le sue
prediche apparivano spezzate, ed a volte senza ncsso; eppurc gli
uditori restavano conquisi, tanto era la luce the diffondeva nellc
menti ed it fervore chc accendeva nei cuori . Anchc persone senza
fede, uomini increduli, affermavano the la predicazione del P. de
Jacobis non era punto da disprezzarsi". II canonico Luigi Martuc-
ci di Lecce aggiungeva: "Predicava come un angelo, senza alcuna
affcttazione, con un cloquio arcano the conquistava ... . II suo mo-
do di predicare non era ammirato per dottrina pcregrina, ma per
una celestiale unzione the rapiva e chiamava tutu al silenzio, pro-
ducendo on immenso frutto". Aggiungeva I'arcivescovo di Trani:
"Bastava solo the apparisse sul pulpito, perche it popolo al veder-
lo cosi umilc, modesto, pieno d'afl'etto c di candore divenisse doci-
le, raccolto cd attento' (60).
La terza figura di spicco di questa primavera missionaria fu
it servo Felice De Andreis (1778-1820). Nato a Demonic, allora ncl-
Ia diocesi di Torino, ordinato sacerdote at Collegio Alberoni di Pia-
cenza , fu destinato prima alle missioni at popolo e poi all'insegna-
mento e alla direzione di una camerata . Nei 1806 fu trasferito a
Roma per ragioni di salute . Fra Ic altre attivita s'impegno nelle mis-
sioni . Predic6 a Ceccano , Giuliano di Ferentino, Sonnino, Monte For-
tino e Valmontonc . Questo net 1806 . Negli anni seguenti si dedic6
sporadicamente alle missioni con enorme risonanza . Generalmen-
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to De Andreis durantc le missioni s'impegnava a predicare gli eser-
cizi ai prcti. Interessante e quanto disse a Cori: "Un confessore the
e troppo indulgente, ancorche attiri molti penitenti, carica la sua
coscienza dei peccati degli altri, poiche la sua tolleranza a causa
di multi gravi disordini: bestemmie c rclazioni infami, profanazio-
ni dcllc feste, immodestie di donne, negligenza (lei parcnti verso
i loro figli, discordic, nimicizie pubbliche e private, ed altri enor-
mi delitti di lunga durata, continuano a regnare nelle borgate e nei
villaggi. Se it pcccatore presentandosi al tribunale della peniten-
za, trovasse un confessore the gli negasse I'assoluzione, perche ha
gia ingannati molti altri sacerdoti con le sue false promesse, an-
drebbe da un alt no; ma se quest'altro ugualmente fermo gli dices-
se: tornate un'altra volta e daterni prova sicura della vostra con-
versione, it penitente, esauriti i confessori tutti del luogo, c trova-
tili tutti uniformi nella loro condotta verso di lui, certamente apri-
rebbe gli occhi, conic dice s. Leonardo, sullo stato dell'anima sua,
concepirebbe grande orrore dei suoi peccati, e sentirebbe la neces-
sity di cambiar vita. Venerabili sacerdoti, I'empieta del popolo pro-
cede in gran pane da not stessi; e cosi, giusta Ic parole di un pio
e dotto cardinale della Chiesa Romana, della grande facility di as-
solvere deriva una eguale facility di peccare. Datemi, diceva, it gran
pontefice Pio V, dei buoni confessori, ed io vi faro vedere it mondo
riformato" (61).
Nei 1843 una svolta importante si opero nella Congregazione
della Missione. In quell'anno fu eletto superiore generate it padre
Jean-Baptiste Etienne (1801-1874) (62).
A differenza di altre comunita, la ripresa della congregazione
era stata lenta. Nei 1843 in Francia a Algeria c'erano solo 14 case
per un totale di 166 missionari. Molti di essi erano vecchi e stan-
chi deli'estenuante vicenda rivoluzionaria e napoleonica. Molti mis-
sionari non erano rientrati in comunita nelle 78 case (piir Bastia,
in Corsica) esistenti prima delta rivoluzione. Al termine della sua
vita, la comunita contava in Francia 69 case e 660 missionari; al-
I'estero erano state fondate ben 98 case. Quindi in 31 anni vennero
aperte 136 nuove case, sintomo chiaro di ripresa.
Pin ancora the i dati esterni, sono significative le linee del suo
governo. RichiamO tutte le case sul dovere del ritiro spirituale an-
nuale (circolare del 21 aprile 1844), sull'obbligo della ripetizione
della meditazione e sulle conferenze spirituali (I gennaio 1844). Con-
tro lo spirito di critica e per un coraggioso senso di fede si pronun-
cio nelle circolari del 1845 c 1846. In relazione alla primavera del
1846/8 c'erano stati missionari the avevano avanzato delle propo-
ste per l'introduzione del metodo democratico in congregazione:
in pir occasioni scrisse contro lo spirito del mondo, contro i con-
tatti con it mondo esteriore e contro la partecipazione alle vicendc
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politiche (circolare del I ° novembre 1849). La crisi risorgimentale
ebbe sui missionari italiani forti contraccolpi. I missionari del Col-
legio Alberoni vennero duramente attaccati; l'istituto to salvato solo
per it suo diretto intervento sul Papa e sul duca di Parma, mentre
si perse it seminario di Bedonia.
In questo triste orizzonte a da segnalare un fatto essenziale:
l'introduzione delle Figlie della Carita in Italia. Cerano stati dei
tentativi di aggregazione di comunita esistenti . Solo net maggio del
1833 giunsero a Torino due suore I rancesi per iniziat iva del padre
Durando . A Genova la prima casa delle suore fu aperta net 1834;
a Piacenza le suore venncro net 1841, it Siena e a Napoli net 1843,
it Roma net 1850, a Cagliari e a Sassari net 1856 , a Milano net 1857
(63). L'azione dei missionari rice%ette ben altro slancio e forza di
penetrazione . In Tondo per due secoli it carisma vincenziano era
stato presente in Italia solo nella dimensione evangelizzatrice e non
in quella della prornozione umana.
Net 1866, nonostante I'interessamento del governo I rancese per
dimostrare the i beni delta congregazione erano di propriety fran-
cese, furono soppresse le case di Napoli, di Perugia, di Macerata,
di Ferrara, di Firenze, di Fermo, di Casale, di Oria, di Sarzana, di
Bologna, di Mondovi, di Oristano, di Napoli-S. Nicola, di Scarnafi-
gi, di Tursi, di Siracusa, di Nicosia, di Roccasecca. Precedentemente
avevano dovuto essere abbandonate Ic case di Lecce, Bari, Mono-
poli. Le case del Lazio, cioe S. Silvestro, e Tivoli furono colpite net
1871 e 1873.
V1. Lc missioni popolari dal 1870 ai giorni nostri
Nella seconda meta dell'ottocento, e in particolare dopo la con-
clusione dell'unificazione politica delta penisola ci fu una rapida
svotta anche nella vita della chiesa italiana. Tramontata hen pre-
sto la prospettiva di una catastrofe inuninente delta nuova realty
s'impose una vigorosa operosita. Invece del "rifiuto" prevalse la
linea del[ '''alternativa" e la scelta organizzativa.
Le missioni nate in un'epoca di cristianita rimasero a lungo
come I'estremo anello per i lontani soprattutto nelle zone periferi-
che. Per le classi pill colte gli agganci non furono piO stahiliti at-
traverso quel mezzo. La nuova forma del cattolicesimo organizza-
to richiese un rinnovato impegno. Centro e culmine delta missione
non fu piu la contessione generate, o I'erezione delle Dame delta
carity, ma piuttosto I'animazionc delle varie comunita in modo da
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favorire I'adesione dei fcdcli convcrtiti alle proposte di Chiesa.
11 ministero stesso delle missioni gradualmente non fu piu scn-
tito come ii servizio di Chiesa piir importante degli stessi membri
della congregazione. Entro in concorrenza con la predicazione dei
ritiri, con it ministero parrocchiale, con l'attivita giovanile e 1'as-
sistenza delle Figlie della Carita.
Lo stesso specifico della missione vincenziana con it tempo cam-
bia di segno e diede originc a forme ripetitive, senza creativita, aper-
te a un certo pubblico, adatto forse solo a zone limitate, a Ceti par-
ticolari. Taluni "topoi" vincenziani giustificarono la ripetitivita dci
contenuti della predicazione, la mancanza di adattamento, un par-
lare sciatto e senza mordente. Sono elementi the spiegano it pro-
gressivo contrarsi di questa attivita, evidenziata anche dalle cifre.
Nei 1972 i confratelli utilizzati a tempo plena nelle missioni in tut-
to it mondo erano 289, cioe it 6,27% in percentuale. Nel 1978 la per-
centuale era del 3,23% con un numero di 129 confratelli; tre anni
dopo, cioe ncl 1981 solo 80 confratelli (pari al 2,23%) si dedicava-
no a questo ministero (64).
Tentare una sintesi di qucsto periodo in mancanza di studi an-
che solo limitati, e impresa ardua. Ci limiteremo a sottolineare al-
cuni spunti ricavati da campionature tutt'altro che complete.
A Roma I'attivita piu consistence della casa di Montecitorio fu
quella degli esercizi spirituali (65) oltre ai ministeri per it clero,
per le Figlie della Carita, le associazioni marianc e I'ambito litur-
gico. Un puro data numerico mette in luce la vastita dell'impegno
profuso negli cscrcizi. Fra it 1889 c it 1899 furono prcdicati 302 Corsi
di ritiro; fra it 1900 e it 1909 i ritiri furono 568; tie] decennia suc-
cessive (1910-1919) diminuirono e furono 358; segui poi un'esplo-
sione: ben 719 ritiri fra it '20 c it '29; fra it 1930 e i) 1937 i ritiri
furono 449.
Venendo al dettaglio rilevianw the it p. Carlo Casoni dal 16 al
24 febbraio 1889 predico gli esercizi spirituali a 42 ragazze educa-
te dalle Figlie della Carita a spese della principessa Aldobrandini
a Porto d'Anzio. Lo stesso missionario poi predico ai monaci benc-
dettini di Monte Cassino c s. Anselmo (1890). Altri luoghi in cui fu-
rono predicati i ritiri furono ai seminaristi (Anagni, 1889; Narni,
1890; Perugia, 1890; Firenze, 1891), ai preti (Livorno e Siena, 1890),
a monache (Benedettine, Stimmatine, Clarisse, Urbanists, di s. Agne-
se di Perugia, 1890) agli storpi (1889), ai Fatebenefratelli (1889), al-
le Figlie della Carita, di cui Si loda "il silenzio, it raccoglimento e
l'esattezza nell'osservare I'orario". Nei ritiro Belle Figlie di Maria
di Artena nel 1892 erano presenti ben 240 ragazze.
In riferimento alla specifica predicazione missionaria possia-
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mo ricordare due figure e una casa.
La prima e quella del servo di Dio Salvatore Micalizzi
(1856-1937) (66). Prcdico missioni da Napoli a Bari , da Lecce alla
Sicilia. Lo chiamavano " il santo" o "il padre santo". Casamicciola
era prostrata dai terremoti del 1881 e 1883; la predicazione del p.
Micalizzi Iascio un segno: "II numero dei penitents cresceva di gior-
no in giorno. Occorse protrarre la confessioni specialmente per gli
uomini sino alle nove di sera" (RMN: Conte, 98). L'eco del succes-
so della missione di Trinitapoli (Foggia) era vivo 25 anni dopo (ibid.,
95). Ad Altamura ( Bari) it padre doveva prolungare le confessioni
per 10 0 12 ore al giorno (RMLe: Conte 94). A Salerno dovette inter-
rompere la predicazione per confessare gli uomini (ACSa: Conte
94). Per quanto concerne i contenuti, i suoi soggetti preferiti, se-
condo it suo biografo erano it peccato, la fuga dalle occasioni e la
preghiera. Raccomandava agli studenti della missione: "Quando
predicate, anche ai sacerdoti, parlate sempre del peccato morta-
Ie" (Conte 24).
In Sardegna la predicazione e it fascino spirituale del cremo-
nese Giovanni Battista Manzella (1855-1937) (67) Sono ancora oggi
vivi, tanto the per merito suo la Sardegna e stata definita "I'isola
vincenziana". La sua carita lo indusse a moltiplicare gli interessi,
i contatti, i ministeri. Fu inesauribile. Anche nelle missioni fu ine-
sauribile. In quarant'anni di presenza e di apostolato in Sardegna
ne predico un numero incredibile. Parlava in modo disorganico,
senza metodo, senza ordine; i concetti erano semplici; la sua voce
non era "ne sonora ne pastosa". Parlava in modo scmplice senza
mai riuscire a conoscere e a parlarc bene it sardo, eppure nessuno
come lui riusci a conquistare i cuori. Affabile, nci viaggi cercava
it contatto con la gente. Grazie alla buona indole cremonese, riu-
sciva a stabilire simpatia. "La sua eloquenza semplice, alla buo-
na...da tutti intesa, tutti avvinceva e conquistava". "Aveva l'eloquen-
za chc s'infischia di ogni eloquenza" sono due giudizi molto indo-
vinati (Sategna, 94).
Per quanto concerne it modello concreto di una casa, ci rife-
riamo sempre a quella di Genova. La missione e opera corale, e per-
tanto riferirci ad esperienze singole, per quanto luminose, non e
probante del significato complessivo dell'opera.
A Montu Beccaria, nella diocesi di Tortona, i missionari nel
1908 osservavano una presenza ancora massiccia di uomini: "sed
admirabantur et non convertebantur" (RMGe 11, 87). "Pochissimi
uomini ai sacramenti" era l'amaro giudizio sulla missione di Sori
(1909: ibid., 89). Dove pure "la missione prese fuoco" come ad Al-
bissola (Savona) nel 1905, molti uomini e giovani non si confessa-
rono e non si comunicarono (ibid., 54). A Pontivrea (Acqui: 1905:
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ibid., 58 s.) solo meta paese partecipo alla missione. Le ragioni del-
la scarsa frequenza erano trovate a Camogli nella necessityo di la-
vorare sul mare (1905/6: ibid., 61 s.), a Valleggia (1911: ibid., 119)
nel lavoro in officina di Vado "vera bolgia infernale". Qui i giova-
ni erano divisi in due society: quella intitolata alla Regina Elena
e I'Aurora di stampo anticlericale. I giovani cattolici erano riparti-
ti fra quella di S. Giuseppe e di s. Isidoro, divise tra loro. La gente
di Pontedecimo era giudicata buona: "pure comincia giy a subire
la perniciosa influenza degli operai ed operaie delle officine". Per
questo "in confessionale si lavoro poco" (1908: ibid., 80 s.). La di-
cotomia fra uomini e donne e sempre piu palese. La missione di
Bogliasco nel 1914 "fu una missione pel sesso debole, tuttavia una
cinquantina di uomini vennero. Non sono cattivi, anzi rispettosi,
ma non sanno piu the la chiesa e anche per essi; lasciano perfetta
liberty alle donne, ed essi oziano quasi tutto it giorno" (ibid., 159).
Situazione analoga ad Avegno ove non si teneva una missione da
23 anni. Parteciparono "85 uomini e quasi tutte le donne; gli altri
non si degnarono nemmeno di entrare per curiosity" (1915: ibid.,
168). I missionari notavano come a Cava Manara (Vigevano: 1919:
ibid., 190). La predicazione fece grande impressione sulle donne;
un terzo degli uomini fece la comunione. Ma gli altri avevano fatto
Pasqua. In compenso alla funzione dei morti presenzio un uomo
solo. "11 socialismo e la guerra" a it giudizio in margine alla mis-
sione di Oviglio (Alessandria: 1920: ibid., 195 s.) lasciarono una trac-
cia profonda di indifferentismo religioso. Si tennero 3 sere di con-
ferenze per soli uomini. Ci fu "molto concorso, ma poco frutto".
Situazione molto simile a Pozzolo Formigaro (Tortona: 1920: ibid.,
198). I missionari credettero di aver trovato un buon mezzo nell'im-
posizione della medaglia. La gente venne: "ma tanto le donne, quan-
to gli uomini si fecero poco onore". Erano gli anni cruciali. Per que-
sto ad Albissola marina nel 1920 (ibid., 203 s.) si noto: "E tutta so-
cialista per reazione contro i padroni prima troppo duri". A Diano
Castello (Albenga: 1920: ibid., 198) per attirare i giovani si ricorse
al dialogo. Ma i socialisti fecero it giuramento di non metter piede
in chiesa. E un motivo ricorrente quello di trovare nella matrice
politica una delle ragioni dell'insuccesso della missione se non la
principals. Giy nelle missioni di Borgo Verezzi (Albenga: 1904/5:
50) e di Oviglio (Alessandria: 1905: 53) la presenza socialista si era
fatta sentire. Ad Arquata Scrivia la missione del 1911 venne dopo
un anno di sciopero, concluso "col rimettere i padroni le fornaci
in nano degli operai". Ebbene i socialisti "votarono I'ordinc del
giorno di piantonare la chiesa". Molti uomini, socialisti non per
principio "ma pel pane" vennero lo stesso (ibid., 1 11). Le relazioni
giudicavano la popolazione di s. Martino d'Albaro "l'elemento ri-
voluzionario socialista di quasi tutta la citty" (ibid., 137). 1 cenni
alla massoncria sono molto pochi. A Camogli si dice ci fosse "la
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piit fiorente loggia massonica delta Liguria" (1911: 107).
Dopo gli anni dieci, all'inizio degli anni venti la vita politica
e religiosa ebbe una svolta. In margine alla missione di Montaldo
Bormida (Acqui: 1923: 221 s.) si lcgge: "In qucsta parrocchia pri-
ma dell'avvcnto del fascisnio vi imperavano i rossi the vi fecero
scernpio specialmentc delta fede e insieme ai pochi protestanti die-
dero unit triste faccia al paese. Due anni or sono vi fu una missio-
ne predicata dai PP. Passionisti ma non fecero motto essendo an-
cora (vive) le passioni politiche. Attualmente at comune governano
i fascisti c i socialisti sono totalmente messi a tacere, cova pet-6
sempre it fuoco sotto la cenere". La missione dopo qualche incer-
tezza iniziale ebbe successo: "Notevole anche it facto the anche i
capi (lei rossi vennero a riccvcre i sacramcnti nonostante it favore
ostentato dai fascisti per la missione". Leggendo le relazioni si ha
quasi l'impressione di cogliere come un senso di soddisfazione dei
missionari: a Rovescala (Tortona: 1929: 234) anche gli uomini ven-
ncro; vicino a Voltri i missionari non furono insultati, nonostante
ci fossero molti comunisti fatto the doveva essere successo altre;
a Nicola, in diocesi di Sarzana i giovani fischiarono anzi i prote-
stanti (ibid., 235).
Oltre tutti questi dati, nierita una particolare attenzione to stes-
so porsi (lei missionari, i loro usi, it lord stile di organizzare le mis-
sioni, la loro preparazione, la lord visione delta fede e del mondo.
Sono interrogativi the andrebbero affrontati studiando piu at-
tentamente le prediche in gran parte manoscritte the si conserva-
no. Gli orari mettono in luce l'esigcnza di raggiungere it maggior
nurnero di persone. Per questo collocano in genere gli incontri al
mattino prestissimo (ore 5 a Statale net 1904, ore 6 a Spotorno net
1925) e alla sera alle 20 circa, con it Rosario, it Catechismo, la Pre-
dica di massima, la Bcnedizione. Per attirare la gente usavano molto
cli "dialogo", le conferenze specializzate per i vari ceti di persone;
in tin caso risulta the i missionari accettarono the un giovane di
Azione Cattolica facesse una confercnza (a Cassano Spinola, Tor-
tona: 1924: 234). Molta fiducia viene conferita alla distribuzione del-
la Medaglia Miracolosa, fatta coniare dopo le manifestazioni a s.
Caterina Laboure (1806-1876) nella cappella delle Figlie della Cari-
ta delta rue du Bac a Parigi. A s. Michele di Pagani (Chiavari: 1923:
226 s.) dopo la consegna della rnedaglia si ebbe "una specie di smi-
starnento tra la popotazione dei... signori c it popolo chc da allora
ci segui fino alla fine con crescente entusiasrno".
Come si vede song spunti quanto mai scarni, dovuti anche alla
progressiva laconicita delle relazioni, the negli ultimi anni cede it
posto a una semplice elencazione di date, luoghi e persone senza
riferirc molti particolari.
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In questi ultimissimi anti sembra the le missioni siano in ri-
presa. Lo studio di esse non entra ancora nell'ottica dello storico,
the pert pub rilevare due elementi: l'abbandono ormai del "meto-
do vincenziano" c invece it richiamo alla tradizione evangelizzatrice
vincenziana. Segno probabile di una tradizione vivente, non legata
alla lettera, tna nata dallo spirito.
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P. Justo Echeverria Dfez (1917-1985)
El P. Echeverria fue hijo de padres espanoles. Justo habia nacido en
Victoria (Entrc Rios), el 24 de agosto de 1917. Adelantando en cierta rnanera
so retorno a Espana, los padres confiaron a la tia Gervasia al pequeno
Junto, que de 4 anos de edad fuc conducido a Espana, con la intention de
rcunirse despucs. Dona Gervasia agrego al pequeno argcntino a sus cinco
hijos. Con estos se trio Justo y convivio so niOez, su adolescencia. Por
esta raz6n llamo "hermanos suyos" a estos primos de Espana. Dona Ger-
vasia fuc su madre en tierra espanola. For esto lo querra siempre como
a hijo, de quien demandara siempre noticias, una vez que Justo, por razo-
nes de so vocation, debi6 separarse de ella.
Justo ingres6, aun pequeno, a la Escuela Apost6lica de los Padres
Paules (aqui en Argentina Vicentinos), en Pamplona, y fue el primer apos-
t6lico que Ilegara at sacerdocio de esa Casa de formation. A los 16 anos,
el 18 de seticmbre de 1933, fue incorporado al Seminario Intcrno en Hor-
taleza. En Villafranca del Bierzo estudi6 Filosofia. Curso Tcologia en Cuenca.
Fue ordenado sacerdote en Madrid el 29 de junio de 1942.
Durantc sus estudios le toc6 vivir la Guerra Civil Espanola. Ya sacer-
dote ocupo la Administration en Casas de la Comunidad en Pamplona (1944
- Escuela Apostolica) yen Limpias (1950/51 - Seminario Interno). Fue Director
de los Ilermanos Coadjutores. Le tocaron tiempos muy duros, 1942-1946.
Debio proporcionar cada dia la comida, es decir, desavuno, almuerzo,
merienda y cena a mas de 200 muchachos hambrientos; la escasez de ali-
mentos era grande. Espana sufria entonces las consecucncias de la
gucrra Civil v el bloqueo de las potencias en guerra que no permitian que
Espana recihiera trigo, etc.
For esto la gratitud de Espana hacia Argentina cuando en 1947 esta
Ic ofreci6 y mando toneladas de trigo y de carne.
Argentina - 1952
En estos anos, 1950-52, se realiz6 el traspaso de mando de la Provin-
cia de manos de Superiores franceses a manos argentinas. Hobo un inter-
regno. En esta cmergencia el P. Samuel Carballo, espahol, fue nombrado
Visitador de la Argentina.
El P. Carhallo llego a mediados do 1952. Quiso dar un gran empuje a
]as misiones populares y trajo de Espana al ya famoso misionero P.
Simeon Domeno. Y para la administraci6n de la Basilica de Lujan, en
momentos criticos v tensor entre la Comunidad de Lujan y la Autoridad
Eclesiastica Diocesana, pidi6 y obtuvo a un hombre que ya tenia su presti-
gio en Espana. Este, llego a fines de 1952. For un rnal entendido, nadir to
esperO en el puerto de Bs. As.. Como tampoco combinaron los horarios
cuando Ilego a Corrientes a visitar a sus padres, hermanos y hermanas, des-
pues de 31 anos de ausencia. Fue colocado en Lujan.
Lujcin
- 1952-1985
El P. Carballo presento ante el Obispo al P. Echeverria, quien lo nom-
bro expresamente Administrador de la Basilica. Las primeras rnedidas toma-
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das por el P. Justo en su nuevo cargo, aquietaron al Obispo.
Empez6 asi una nueva etapa de su vida. A lo largo de mas de tres deca-
das manifesto claramente so fisonornia, su pcrsonalidad, su tacto con la
genre, su coraz6n de oro. Hombre de Fe y de accion. Su estadia en la Basi-
lica fue de 33 anos. Volvio una vez a la Patria. Siempre se consider6 do la
Provincia Paul de Madrid. Dej6 en sus diez primeros anos de sacerdocio
hondas raises y gratisimos recuerdos en sus alumnos y condiscipulos. quie-
nes hasta c) final de su vida y pese a la distancia de anos, siempre pregun-
tarian por el recordandolo con carino y gratitud.
En Lujan fue un padre para Jos pobres, a quienes atcndio con viveres,
ropa, dando a veces so propia campera, proporcionandoles trabajo. En ter-
rcnos del Santuario, en barrios de la Ciudad, con el equipo de albaniles
de la Basilica, levant6 mas de 300 casas que din a genre necesitada a precio
de costo. A empleados, otorg6 vivienda gratuita. Durance mas de 15 anos
entrego anualmente una Casa - que Ilamo Casa de la Virgen - y que calla
8 de Mayo, ante el Sr. Obispo donaba a una familia pobre y numerosa.
Si esta obra - que tanto prestigio a la Iglesia - como obra de caridad
y de accion social - y al mismo tiempo al Padre Echeverria - fue suspen-
dida, no dependi6 de el el hecho de interrumpir esta hermosa tarea. Sim-
plemente tuvo que acatar ordencs superiores. En uno de los barrios de Lujan,
lcvanto una capilla que dedico a San Vicente de Paul, que din el nornbre
a la zona.
El se aboc6 a cuidar este lugar especial de culto celebrando misa, al
principio, todos los domingos, y, despues, todos los sabados. Levant6 con
el tiempo dependencias para las actividades de los ninos y prejuniores de
la Acei6n Cat6lica y de un buen grupo de matrimonios que daban vida a
la Capilla, animahan sus celebraciones (Semana Santa, Navidad (pesebre
viviente), San Vicente .... Prirneras Comuniones.
El P. Justo vela con gran alegria todos cstos movimientos que se for-
maban en torno a la misma. Los participantes y vecinos se sentian identifi-
cados con su Capilla y con el P. Echeverria que era su alma. iQjala que la
mernoria del Padre se mantenga viva, animando Cos movimientos de Acci6n
Cat6lica, de Matrimonios, de Catequesis, con el mismo espiritu abierto para
todos, sin poner trabas a nadie, como el lo inspirara e hiciera!
De comversacion amena, irradiaba simpatia y se hacia de amigos. Escu-
chaba con atencion, adivinando a veces aquellos de to que se Ic hablaria,
sin menospreciar a nadie. Evitaba hablar mal de otros. Foe el pano de
lagrimas de muchisimos. Hombre dc consejo en todo sentido. Sabia ani-
mar y dar la palabra oportrma v orientadora. Gran conscjero espiritual,
especialmente de j6vcncs.
A muchos de ellos orient6 al Sacerdocio v a la Comunidad Vicentina.
Hombre dc bien. Actuo siempre prudenternente en decisiones que tomaba
el Consej'o Provincial, del cual Cue miembro durante varios anos. Fue
hombre de visiirn, aunque no siempre se to escuchara. Defendio celosamente
los bienes de la Basilica y acrecent6 su patrimonio. En tan dificil cargo y
oficio, tuvo sus equivocaciones pero no Cue por maldad, sino quizas por fiarse
demasiado de su buen coraz6n.
Con el personal de la Basilica fue amigo y companero, no patron des-
pota. Los qucria de verdad a todos y buscaba su bien. Ellos le respondian
Sabia darles oportunas orientaciones. Todas las mananas, tempranito,
invierno y verano, salia a su cncucntro para la distribucidn de las tareas,
con animo siempre screno v tranquilo por mas carga que Ilevara encirna.
De vez en cuando lcs brindaba un asadito regado con buen vino cot-no para
entonar Los animos en el trahajo y templar las energias. Era afecto a la caza.
En otros tiernpos cada semana con sacerdotes o amigos salia a cazar lie-
bres, perdices ... . Lo mismo hacia en su casa durante las vacaciones, tenia
habilidad especial para capturar ranas. El tiempo era para los demas. Esas
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tres campanadas que to llamahan incansahlemente solo se silenciaron con
su muerte.
Hombre dc piedad, devoto de Maria, onto la Congregacion concreta de
Lujan, como solo lo habia demostrado otro hombre de agallas, el P. Armando
Serafini, C.M., antes que Justo Ilegara a la Basilica. Cuando la enfermedad
se cebo en el en los tiltimos tiempos, "siempre estaba bien", respondia, arras-
Irandose con Iiehre v presi6n. En los taltimos anos ni vacaciones queria
lontarse, a pesar de las instancias de sus hcrmanos, hermanas y de la pro-
pia Comunidad.
Por sit cargo estaba expuesto a ]as miradas de todos. Cada gesto suyo
era juzgado con lupa a favor o en contra. Alguien dijo: "Donde hay plata,
hay lengua".
Fue calumniado en muchisimas formas, atin a veces por aquellos mis-
mos a quienes beneficio.
Todo to soport6 en silencio, sin que muchas veces trascendicran ante
sus propios cohcrmanos d o Connrnidad, los dramas que vivia en su inte-
rior v en sit soledad.
La desconlianza de muchos socavo v mina su ya quebrantada salud.
El domingo 6 de Octubre de 1985, a eso do las cinco de la tarde, se levanto
del confcsonario diciendo que "le dolia mucho la cabeza" ... que se iha a
tomar on reniedio v a acostar''. Fue lo tiltirno que se Ic cscuchd. Solo, en
sit habitacidn. con el Cristo de sus votos a la cahecera de la cama, entregd
su hermosa alma a Dios. Esa maiiana habia dicho a uno de los sacerdotes
dc Ia Casa, micntras contemplaba, desde la terraza, la plaza y adyacencias
de la Basilica, colmada de jdvenes: "Hoy voy a morir ...... EI sacerdote no
le creed.
Era cl dia de la gran Peregrinacion Juvenil. Muria confesando a jdve-
nes, a quicnes tanto amo y dirigio espiritualmente.
Hacc hoe on aho.
A mcdida que pasa el ticmpo, su imagen humana, sacerdotal v vicen-
tina parece perfilarse mejor y agigantarse mas, micntras se desprcndcn do
su figuta las nieblas que rodearon sit paso por el ticmpo.
6 de Octrthre de 1986
Al terrnino de la Celebracicin Lucaristica se va a dcscubrir una placa
en su memoria , aqui en el patio romanico, que Lantos anos fue testigo de
sit paso por estos corredores.
Esta place que , en su aniversario le dedican con carino v afecto sus
compaiheros sacerdotes v todo el personal de la Basilica, sabra despertar
nostalgia , recuerdos , dialogos que estas columnas tantas veces escucharon.
Sabra decir del vacio que el querido Padre Echeverria dejci en este lugar,
v que no sera Ilenado ... .
Sabra avivar el dolor que en tantos corazones produjo su inesperada
partida de cste mundo. Sabra destacar mejor a los que lo quisieron de ver-
dad.
Como csta placa nos recor 'dara su prescncia entrc nosotros, asi tarn-
bien el P. Justo Echeverria , recuerde siempre ante Dios, en la felicidad
eterna , a cada uno de sus serer queridos, a sus amigos sinceros v profun-
dos, al personal que lo amo de coraz6n.
;Oue csta placa pregonc y anuncic a todos que el P. Echeverria - con
su imagen y ejempto - siguc vivo entrc nosotros!.
Lujan , 6 do Octubre do 1986
Horacio PAI.ACIOS, C.M.
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P. Clement Cassan ( 1912.1986)
"La morn d 'un titre cher e.st toujours penible et cause un grand chagrin,
aussi je presence , it volts toa .s, flies sincere s cutulu /eattecs.
Mais cette vie nest qu'un passage, et nou .s avon .s rolls /'experience dune
attire vie, dune vie meillevn•e, ei dune vie en Dicu , oil route souffrance est
ban nit' et oil sous not is refrouverons en Dieu.
En dix minutes, it est bien di f ficile de faire le restore dune vie Si rem-
plie. Ie ne m'arreterai qu'a la vie du Pere C,4SSA.N passee a MADAGASCAR
et n'en donnerai que /cs grands traits.
Chasse de CHINE en /951, ii rentre en France.... Mais vent repartir err
Mission, de preference a MADAGASCAR ... . En 195.3. it recoil a PARIS son
"cachet bleu" pour l'ILF ROUGE. A MARSEII.LE, it recoil lilt deuxii?me
"cachet bleu"le nolmmant V/SITEUR.!.... Son cachet Itti est envove an nom
cle I'obeissance!Cormaissait-ors ci Paris le caracfcre du Pere CASSAN? ... mais
c/oux ('lenient, trey surmtis.'....
Arrive 6 Tananarive, it annortce a Mgr SEVAT sort arrivee entire Celle
et Celle date (I 'horaire ii'etant rti it la minute, ni all jour, ni it la semaine pros
en ce temps-la). arrive a Fort-DAUPHIN. it se presence a Mgr SEVAT -
l ancien eveque -; le nouveau, Mgr FRESNEL, ancient Visiteur, etant en
France pour son nacre.
Mgr SEVA T !iii din, sans dilute avec htonour, car it it dti titre averti du
so jet que la ;Mission recevait: "Oh, voila noire nouveau Visiteur et croye:-
vuus qio on Wen aurait pas trutivc^ stir place!"- "Olt. absolconent d'accord
avec eons. Avant rec•tr ultra "cachet /,leti '' tie Visiteura Marseille, je 1'ai ren-
vovc' a Paris.... 11 me lilt rrtrvove all noire deg 1'6bcissartce!..."- "Enfiu, serve;
It, bier-veno, puisque 1'amorife en a juge airtsi".
Et it view iii, car /e' /4'rc' t'enait de Chine vii /a Mission etait Tres organi-
see et prospere. 11 vint done avec des veils et des idce.s netifs, et it vient en
on moment de mutation. E.n effet, le grand Vic arial Apostolique de Fort-
Daitph in etait stir le point Wire di vise en quatre dioceses.
Les Peres Assomptionistes etaient deja stir place. Le Pere C'A SSAA', apres
s'ctre rertseigne aupres de Mgr SE VA Tet pris I'avis de Mgr FRESNEL, tou-
jours en France, se reedit dune it TULFAR, oil tout lilt ntis err ordre avec
is Pere C'ANONE, lutttr crcque. It fit en.suite la visife des trois dioceses qui
resfaient aux mains des /a;,aristes".
11 rernarqua tout de stile Ie' marque cruel de persnnrrel. Quand j'arri-
vats a Fort-Dauphin, etc 1945, Pious Mons en tout ct pour tote: 3 Peres lrart-
S'ai.s el 1 Pere malgache polo, noun occuper du diocese actuel, soil plus de
20.(XX) Knits2 et plus de 2(X).(XX) habitants.
Par la suite, d'atttres Peres vinrern, mais rtettement en nombre insu f fi-
sant. Or, le Pere CASSAN s'etait rendu compte qu'en France sevissait la crise
des vocations: et it se unit de suite en relation avec l'etranger: les Etats-Urnis
(mais la, it v eut one obstacle politique), a TURIN qui accepta le diocese
d'iIIOSY: 1'Espagne, qui accepta a condition d'acoin un territoire ecclesias-
figtrc ratfacitC a Ill Province de MADRID, dcots le diocese de Fort-Dauphin.
I/ ccrivii egalemem er Pologne e( en Yougoslatie qui envoieof des m embres.
Ainsi, la oil noes etiurts 4 en 1945, noes soonrtes acvuellement plus de 30.
Toutes ces dentarches now pas pit se faire sans passer par le gouvertte-
ment.
En 1961, it v eut la fametise tornade stir Fort-Dauphin. [.it Mission a beau-
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coup sou f Pert. F.t voila notre Pere C:ASSAN a prendre des photos (il avait la
passion de la photo); mais la, c'etait interesse.: it en envova aux Visiteurs et
Visitatrices franCais et strangers, a toes ses amis et connaissances, e1 !'argent
of flua.
On put construire, en dur, une belle residence, une catltedrale (simple
de style evidemment) et one tnaison provinciale dune trentaine de cham-
bres, oti se font les reunions diocossaines et provinciales: actuellement une
parties est occupee par les novices malgaches.
Le Pere CASSAN ne fut pas seulement on organisateur. 11 fut aussi on
Pere spirituel pour les Peres et les Steurs. Un hontme a l icoute, loujours
pret a encourager, airier et rentonter.
Tres discret et toujours pret a defendre lorsque les rumeurs couraient
sur quelqu'un. Toujours calme, souriant et plein d'humour. Au fond, une
dme de chef. Nos Sours 1'appelaient: "Notre bon Pere CASSAN"; les Peres,
sans le dire, le pensaient.
Ai-je besoin de parler de sa vie interieure?
Apre.s 12 ans de sa fonction hien remplie, oh va-t-il alter: en ville on en
brousse? II choisit la brousse, alors qu'il ne connait a peine le malgache (ses
fonctions precedentes tie lui en ayant guere laisse le temps).
11 est en bonne relation avec tout le monde: le haul gratin, les francais,
les creoles, mail it ainte surtout les malgaches, et par dessus tout le tnalga-
che pauvre, le malgache de la brousse. Et que dire des enfants qu'il gatait
avec des masses de bonbons?
La encore, it se donna sans contpter jusqu'd cc qu'il craque. En 1979,
it a one premiere svneope provoquee par one hypertension. Ells fut de courte
duree, mats en 1980 ce fut si grave qu'on rift l'envover a Tana. Et de la en
France ou it esperait se remettre. Helas en fevrier 1986 it eut le coup fatal
qui devait l'entporter le 31 decembre.
Oui, noire peine est hien grande d'avoir perdu cet etre si clter et si bon.
Mais transportons-nous sur on autre plan. En paraissant devant Dieu, Celui-ci
1'a recu dans ses bras grands auverts: Wiens, bon ei fidele sertviteur...'; ainsi
que les malgaches, et sous ceux qui out ressenti ses biers faits, sons autour
de lui.
Et pour ceux qui restent sur terre, it dit a la maniere de Ste. Therese:
"Je passerai mots ciel a faire du hien stir la terre":
Joseph HERTZ, C.M.
Home lie des obseques
Paris, 5 janvier 1987
'Le Pere Clement CASSAN nous a quittes au dernier jour de I'annec
1986. Ne le 22 mai 1912 dans le departement de I'Aveyron, d'une famille
paysanne et profondement chretienne, it est entre dans la Congregation de
la Mission le 26 septcrnbre 1930 et ordonne pretre le 3 juillet 1938.
Pendant plusieurs annces, ii travailla a la maison de DAX, puffs fut
envovc au VIETNAM comme aum8nier militaire. En 1947, it put enfin rejoin-
dre la Mission de CHINE qu'il desirait depuis sa jeunessc. Chasse en 1951
avec Ics autres rnissionnaires, it revient a Paris. En 1953, it est envoyc a
MADAGASCAR comme Visiteur des Lazaristes et Directeur des Filles de
la Charite, double charge qu'il assumera jusqu'en 1965.
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Notre Province de Madagascar doit beaucoup au P. CASSAN. C'est a
son appel que sons arrives les Confreres de TURIN, puis ceux de MADRID
et de YOUGOSLAVIE. C'est a lui que nous devons les retraites annucllcs
en commun. C'est grace a son inlassable perseverance qu'ont etc reunis les
fonds qui ont permis la construction do la Cathedrale de FORT-DAUPHIN,
de la Maison des Confreres de cette ville et, en grande partie, de la Maison
Provinciale de Marillac.
En beaucoup de paroisses , les cloches qui appcllent aujourd'hui encore
les fideles a la priere ont ete collectecs par lui en Algerie, au moment de
l'independance du pays et do la fermeture des eglises chretiennes . Tous ceux
qui Pont connu Pont estime, appreciant sa modestie , sa discretion , sa deli-
cate charite envers chacun , son "dour entetement " pour la sanctification
des Confreres et le progres de notre Foi partout clans le Sud malgache.
Apres avoir quitte sa charge de Visiteur, it a continue pendant plusieurs
annees son travail missionnaire a MANANTENINA , puis it est passe a
AMBOASARY et AMPASY . Lorsque sa same nc lui a plus permis de rester-
scul, it a assure I'accueil a to Maison de Marillac j usqu ' en aout 1980. 11
demanda alors de pouvoir achever son pelcrinagc terrestre it PARIS, out ses
dernieres annees furent assombries par les consequences de l'arterioscle-
rose cerebrale.
Tout entier consacre au Christ et aux Pauvres, le Pere Clement CAS-
SAN reste pour nous on modele de devouement missionnaire. Remercions
to Seigneur de nous l ' avoir donne comme Confrere et comme superieur.
Aujourd'hui, clans la Maison du Pere , it intercede pour nous! ,.
Gonzague DA.NJOU, C.M.
P. Francisco Ruiz del Campo ( 1911-1987)
El die 2 de Febrero fallecio en Lima, de infarto, el P. Ruiz. El dia 14 de
Enero, en una Ciudad at stir tie Lima, sufrio tot preinfarte. En on buen hos-
pital le cuidaron durante 8 dias. Al recuperarse, nos dijeron los medicos que
podiamos traerle a Lima, a la casa. No obstante preferimos llevarle a una
de his mejores clinicas de la ciudad, la Luis Tezza, v estuvo 12 dias. Le die-
ron de alta, porque estaba restablecido. El dia 2 que debia salir, sufrio el
infarto, y a pesar de los muchos medicos que le atendieron, Dios se lo llevo.
Conto siempre, Como on hombre extraordinario.
El P. Francisco Ruiz, nos ha dejado on aroma de bondad v amistad mara-
villoso. En la Misa de cuerpo presente esluvimos.38 sacerdotes, mochas reli-
giosa.s v fieles. La Iglesia llena. Y to admirable foe que algunos alquilaron
carros (coches)para irhasta el cementerio, a nids de media hora de la Parro-
quia Virgen Milagrosa a la que Cl pertenecia.
Le hemos querido mucho, v nunca he visto a Lantos sacerdotes dolidos,
v Lantos que nos hemos quedado con on vacio tan grande.
Como Superior Provincial y comp amigo, Corso companero de 12 altos,
en esta Parroquia, y antes, en el alto 1966, corns Superior mio en la Sierra
de Peru, puedo atestiguar que era un ser excepcional. No puedo menus de
decirle a Dios, que porque nos le ha llevado y no le tenemos aun con noso-
t ros.
No se si la bondad, el servir a los demth,, el n-abajo constante, su ale-
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griu, su armor a todos, cotnpaiieros, pobres, enfermos, gente de real vivir,
que resaltaria nids. Con1o sacerdote tit, la C'ongregacicin no rme atreveria a
pedirle tnas. Todos podemos asegurar que era el hombre orris quericlo por
los compatieros y por los fieles de is Parroquia. Los tiltimos artos le llama-
bamos Ruicito, pues era tut sacerdote maravilloso con alma de niFo. Santo
v alegre, inocente y sabio en las cosas de Dios. Limpio tie espiritu v amigo
de todos.
Todos hemos pedido a Dios que nos conceda tenor las virtudes que el
tenia. Fs penoso no tenerle con nosotros, v el consuelo es saber que este ell
el cielo.




Fr. James Salway (1894-1987)
lather Jinn Saluvav was the oldest member of our Province, having liv-
ed in the C'on uiioiity for 70 years. He a/wavs showed himself to be a wort/ty
son of St. Vincent.
Father Jint passed to his eternal reward shortly after mid-night on
January 24. 1987. lie had su ffered a stroke about two weeks prior to his death,
which added to his weakened physical condition. lie suffered, as von stay
know, from cancer-infected heels which caused hint great pain; this prevented
hint from being ambulatory.
His condition did not prevent him, however, from a faithful participation
in the Apostolate of the Suffering. On one occasion he remarked to one of
the Confreres that each morning upon awakening the thanked God forgiv-
ing hiin another day to offer his sufferings for rite successful fulfillment of
the ministries in which the Province is engaged. He followed this with the
.statement, "I ant glad God has givers me the chance to serve in this way."
77tis was characteristic of his devotion to the works of the priesthood and
the Contnuuiity during the sixiv-three Years (1924-1987) in whticlt he served
the Lord.
James Salway was a native of Roxbury. Massachusetts . He was born on
November /0, 1984. His early preparation for the priesthood was obtained
at the Apostolic School in Germantown and at St . Joseph 's College, Princeton.
He entered the Novitiate ors May 17, 1917 and pronounced his perpetual vows
on the feast of Our Lady , December 8, 1919.
After his theology courses at St . Vincent's Seminary, Germantown, lie
was ordained to the priesthood ors May 29, 1924 in the Cathedral of Sts. Peter
& Paul, Philadelphia.
His first appointment in the Province was as a professor of Religion,
niathematics and foreign languages at Niagara Univer sity (1921- 1932); it was
during this titre that lie received the Bachelor of Arts degree from the Univer-
sity. In later nears lie spoke very foully of his teaching years at Niagara. He
was grateful for the opporttotily of staking the Catholic faith known and
appreciated by the vourtg men who were his students. It was at this time
that lie offered courses for the religious Sisters in preparation for their
teaching careers its the parish schools of the Diocese of Buffalo.
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Teaching was not his only pre-occupation. He coached the baseball and
basketball teams, along with being director of the college band and orchestra
which entertained the college and local community with occasional musical
programs.
Speaking of his position as coach on the baseball team he must have
inspired his teams with stories of his association with his friend and associate,
the world famous Babe Ruth, with whom he played on various occasions.
His sports interest continued in later years as a golfer. One of his proud
moments was when he would exhibit the trophy he was awarded for mak-
ing "a hole in one," while playing on a course in Alabama.
Before lie undertook his work in the South he spent four years in
parochial duties as Assistant Pastor at St. Catherine's Mission in German-
town (1932-19.34) and then as Pastor at our mission parish at Portland, Penn-
sylvania, and Assistant Pastor of Our Lady of Mt. Carmel parish, Roseto, Penn-
sylvania, while residing at our Mission House at Bangor, Pennsylvania
(1934-1936).
In September 19.36, Father Jim began his long and fruitful period of
evangelization which earned him the title of "Apostle to the South. "He served
for 18 years (1936-1954) on his first assignment in Alabama as Pastor at St.
Patrick's parish in Phenix City. This was a difficult responsibility because
this was a time when Phenix City did not extend a warm welcome to
Catholics, let alone to a Catholic priest. The town had the dubious title of
"Sin City." Father Salway, worked diligently against both of these aspects
of Phenix City. He showed himself highly concerned about the local com-
munity and its people. He made friends with all the people with whom lie
came in contact; he made St. Patrick's parish respected. This was accomplish-
ed in part by his lively interest in sports activities (sprinkled with his stories
about Babe Ruth) and the fact that he was one of the finest chefs in the area,
a talent he learned from his father, also an accomplished cook.
His stay in Alabama was interrupted fora period of six years (1954-1960)
when lie filled the office of Chaplain at St. Vincent's Hospital in Jackson-
ville, Florida, working with the Daughters of Charity who conduct that
hospital. While at St. Vincent's he made friends who remained faithful to
him to the present.
In 1960, Father Jim returned to Alabama where he became the Pastor
of Holy Family parish in Lanett (19641970). Through his interest in local con-
cerns, his active membership in the Valley Historical Society, lie made friends
with people of all denominations, making the Catholic Church and the local
parish respected, which led on some occasions to conversions to Catholicism
among the people.
Father Salway, when his health began to weaken, spent two periods
(1970-1971 and 1972-1975) at St. Mary's parish in Opelika. The interval from
1971 to 1972, lie served as an assistant priest at St. Vincent's parish in Miami,
Florida. Finally, in 1975 he came to the infirmary at St. Vincent's Seminary
in Germantown. He was one of the initial residents of St. Catherine's Infirm-
ary when it started operation in June 1981.
Back in 1949 when Fattier Salway celebrated his Silver Jubilee in the
priesthood, Father Slattery, then the Superior General in Paris, gave an ap-
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praisal of Father Jim which is as valid today as it was then. He said:
"Father Salway won the respect and esteem of all who know him
by his sterling sincerity, his tireless energy and his admirable ad-
ministrative ability. He has endeared himself to all by his charming
sociability, his delicate thoughtfulness, and his kindness to all without
distinction - especially to the sick, to the aged, and to all in any way
suffering. As a member of the Community, he has walked faithfully
in the footsteps of St. Vincent de Paul - "The Father of the Poor"
and the "Light of the Clergy." As a priest he has given his best -
to make our Lord better known, loved and served, and to bring the
blessings of Christ to his neighbor, as a worthy minister of his Master
who "went about doing good."
A Mass of Christian Burial was offered in the Community Chapel of St.
Vincent's Seminary, Germantown, on January 28, 1987. 1 was pleased to serve
as the principal concelebrant of the Mass, along with about 30 Confreres.
The homilist on this occasion was Father Patrick Flaherty. Burial was in
the Community Cemetery at Princeton.
Gerard M. MAHONEY, C.M.
P. Felipe GARCIA M. (1920-1987)
El P. Felipe habia nacido en Belmontejo (Cuenca) el 6 de junio tie 1920
v habia ingresado en la Congregacibn el 3 de octubre de 1941. Ocho arios
"ids tarde, el 3 de julio de 1949, recibia en Cuenca la unczon sacerdotal de
manos de Mons. Pablo Tobar, recien consagrado a su ve: Obispo de Cuttack.
Todavia no habiamos acabado del todo de celebrar el misterio gozoso
del nacimiento del Senor cuando el fallecimiento del P. Felipe Garcia nos
obliga a celebrar el misterio doloroso de la muerte. Con transicion mas
rapida que la de los misterios del Rosario, la vida nos hace pasar asi de
uno a otro de sus extremos, en un brusco contraste de experiencias.
LConstraste? Acaso no lo sea tanto. A mi siempre me ha liamado la aten-
cion que, para el dia 24 de diciembre, vigilia de Navidad, la Iglesia senale
como lectura estas palabras de San Agustin: "Despiertate. Dios se ha hecho
hombre por ti. iLevantate de entre los muertos y Cristo sera to luz! ... .
Huhieses muerto eternamente si el no hubiera nacido temporalmente ... .
Nunca hubieras vuelto a la vida si eI no hubiera venido al encuentro de to
muerte". Y en el mismo dia de Navidad nos propone estas otras del Papa
San Leon Magno: "No puedc haber Lugar para la tristcza cuando acaba de
nacer la vida, la misma que, suprimiendo el temor de la mortalidad, nos
infunde la alegria de prometernos la cternidad".
Hay, pues, un intimo lazo de union entre nacimiento de Jesus en Belen
a la vida humana y nuestro definitivo nacimiento en la muerte a la vida
divina. Porque esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza: que la muerte
es para los fieles el comienzo de una vida nueva. De hecho, la Iglesia cele-
bra las fiestas de los cantos en el aniversario de su muerte y llama a cse
su "dies natalis", dia de su nacimiento. Cristo, nacido y muerto en nuestra
carne, ha quebrantado para siempre con su resurreccion las Iuerzas de la
muerte, puts el no bajo a la tierra por ningUn otro motivo sino por el do
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destrozar "las puertas de bronce y quebrar los cerrojos de hierro" con que
el demonio, el pecado y la muerte nos aprisionan. La mucrte ha dejado de
ser el acabamiento para convcrtirse en un sueno, en una dormici6n, de
los que despertaremos a la voz de Cristo. LNo fue el quien dijo de la hijita
de Jairo y de su amigo Lazaro que estaban dormidos? Fue para que
supieramos que para el es mas facil resucitar a los muertos que para
nosotros despertar a los dormidos. Esta esperanza de la resurrecci6n debe
animarnos y sostenernos pues nos da la seguridad de que volvcremos a en-
contrar en e1 otro mundo a los serer queridos que hemos perdido en este.
Todos cuantos estamos rcunidos hoy aqui tenemos esta fe y, sin em-
bargo, Ilegado un caso como la muerte del P. Felipe, nos sumimos en el llanto
yen ]as lagrimas y parece corno si el dolor de la perdida hiciera tambalearse
nuestras convicciones. LEs licito ese dolor? Si lo es, porque la gracia no
destruye la naturaleza y la esperanza cristiana no nos exime de sentir la
mucrte tal y como ella es en realidad. Aun despues de la resurrecci6n de
Cristo y hasta que llegue el dia de la consumaci6n final de su obra, los hom-
bres contintlan muriendo y sus cuerpos continian corrompiendose en los
sepulcros. For eso me resulta a mi profundamente cristiana la exclama-
cion que se atribuye, no se si con fundamento, a San Vicente de Pair) ante
el cadaver de un ninito de la Casa Cuna de sus Hijas de la Caridad en
Paris: "Es un angel mas en el ciclo, pero es muy triste no voi er a verle
en la tierra".
Podriamos aplicarscla literalmente al querido P. Felipe. Estamos com-
pletamente seguros de que esta en el cielo. A mi no me cabe la menor duda
y a muchos de vosotros que le habeis conocido y tratado mas largamente
que yo, todavta menos. Y, sin embargo, ;como sentimos su perdida!
;El Padre Felipe! A sus sesenta y seis ahos de edad, cuarenta y cinco
de vocaci6n rnisionera y treinta y siete de sacerdocio, tenia a sus espaldas
una larguisima carrera de buenas acciones, de sufrimientos, de meritos,
de virtudes. Permitidme, aunque esto no sea una oraci6n Ii nebre, ni pre-
tenda serlo, evocar brevemente algunas de estas.
- Su fidclidad a la vocacion. Habia comenzado el camino de la Mision
y del Sacerdocio antes de nuestra guerra civil, que le obligo a interrum-
pirlo. Pero to recmprcndi6 despues con illusion renovada, por encima de
la penosa experiencia que, segun contaba muchas veces, fue para el tener
que hacer el servicio militar en el ejercito republicano y sufrir luego la penu-
ria do las carceles de la posguerra. Y se mantuvo siempre inconmovible-
mente fiel a la Ilamada del Senor, sin dudas ni vacilaciones.
- Su espiritu de fc y su obediencia. Oia y vela la voz v la mano de Dios
en la mas love indicacion de los Superiores. A mi me confesaba que, siendo
secretario del entonces Visitador P. Qjea, cuando estc le entregaba la minuta
de una carta, el consideraha ]as palabras alli escritas corno transcripci6n
literal de Ia voluntad do Dios y por eso, y no por ningUn temor o respeto
humano, cran para el intangibles y casi sagraclas.
- Su olvido de si rnisrno para preocuparse por los demas. Aun en sus
ultirnos dial cuando se Ic Ilamaba para intcresarse por su salud, no hablada
do si mismo hasta habersc informado minuciosamente de la situaci6n de
otros hermanos suvos de comunidad que estahan atravesando tambien crisis
de salud mas o menus graves.
1
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- Su entranahle, apasionado amor a la familia vicenciana en toda su
amplitud: Damas de la Caridad, Caballeros de las Confcrcncias de S.V.P.,
Hijas de la Caridad y Padres PaOles. Fue ese hondo amor el que le hizo acep-
tar, sin escusas ni pretextos, aun a costa de su salud, puestos de grave res-
ponsabilidad: Superior de la casa de San Pedro, Superior de esta casa cen-
tral, Consiliario Nacional de las Conferencias y, sobre todo, Director de Her-
manas en la Provincia de Santa Luisa y Visitador de los Padres Paules en
los momentos sin duda mas dificiles y comprometidos para el desempeno
de cada uno de esos dos cargos.
- Su celo devorador por ayudar al pr6jimo y por la salvaci6n de las
almas. Son incontables - litcralmente incontables - las lagrimas que ha
enjugado en el confesonario o en el recibidor con una paciencia sin limi-
ter. Como son incontables las necesidades materiales que ha socorrido, las
confesiones que ha oido y las comuniones que ha repartido, casa par casa,
a enfermos e impedidos en su ultimo cargo de Coadjutor de esta parroquia
de la Milagrosa, siempre discreto y eficaz, con su paso menudo y silencioso
que parecia pedir perd6n por pasar a nuestro ]ado.
- Pero, sin duda, el rasgo mas sobresaliente del P. Felipe fue su pro-
funda piedad, su amor a Cristo en la Eucaristia, su intensa devoci6n a la
Santisima Virgen. Yo creo que oraba de continuo, aun en medio de las varia-
das y absorbentes ocupaciones. Una vez me cont6 - perd6n por recurrir
tantas veces a recuerdos personales - que siempre que se encontraba ante
tin problema dificil, de confesi6n, de direcci6n espiritual o de gobierno, se
abstraia por unos instantes de la conversaci6n, la discusi6n o el escrito para
dirigir una breve c intensa st plica de ayuda a la Virgen Maria. Era, literal-
mente, un hombre de oraci6n. Y tin hombre de oraci6n - lo sabemos por
San Vicente - es capaz de todo.
- Habia sido muchas e importantes cosas el P. Felipe en su no tan
laga vida sacerdotal. Sin embargo, nadie lo diria. Era tan sencillo, tan
humilde, tan afable, tan abnegado, tan lleno de celo per la gloria do Dios
y por el bien de la Iglesia y de las almas, que jamas se dio a si mismo impor-
tancia ninguna. Era, por todas estas virtudcs, on verdadero, un autentico
misionero de Sari Vicente de Paul. Dejaba todo el sitio libre para que to
ocupase el Senor, para que el Senor actuase por el. Y esa, mis queridos
hermanos, es la forma suprema de humildad. La que lc habra hecho decir
en el momento de presentarse ante Dios: "He sido un siervo inutil. No he
hecho mAs que lo que tenia que hacer". A lo que el Senor habra respon-
dido: "Siervo bueno y fief, entra en el gozo de to Senor".
Consolemonos mutuamentc, hermanos, en esta certeza. Y no extinga-
mos en nuestros corazones el gozo de la celebraci6n navidena. Estamos
celebrando un nacimiento, el "dies natalis" de nuestro querido P. Felipe
a la vida del cielo".
Jose Martin ROMAN', C.M.
4 , , , , , , , ,I nlad, 7.1. 1987
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KARIZMA SVEZEGA VINCENCIJA: Franc Sodja C.M. Ljubljana,
1986, 262 p. - Le livre de meditations que vient de publier la
Province Yougoslave voudrait aider les Confreres de ce pays
dans la comprehension des nouvelles Constitutions de la Con-
gregation de la Mission. C'est le Saint Fondateur qui nous les
explique dins ce livre avec ses ecrits. L'auteur de ce travail nous
dit que tous les textes du livre sont soit des C&S, soit de la pen-
see de St. Vincent. Le livre du P. Sodja pourra servir tres bien
aux Confreres de Yougoslavie. - S. Boljka C.M.
DION, PHILIP, CM: St. Vincent de Paul - His Philosophy of Health
and Social Service. - This booklet was written as a handbook
to explain the corporate philosophy giving life and spirit to the
hospitals conducted by the Daughters of Charity. (Chicago, Il-
linois, St. Joseph Hospital, 1975, 103 pp.).
A translation into the Kiswahili language was made by Fr
Serapius M. Komba, with the title Mtakati fu Vinsenti Wa Paulo
- Falsafa Yake ya Hudurna za Afya na Jarnii, and published by
Perminho Publications, 1984 (Benedict Press, Miinsterschwar-
zach Abtei, W-Germany). Fr Komba wrote to Fr Dion: "I came
to know your book on St. Vincent through the Daughters of
Charity who are in my Diocese of Songea. They are German and
African (the majority). They discovered the value of your book
in the first place, and asked me in 1978 to translate it into
Kiswahili, especially for the African sisters and novices. I hope
more people will now be able to read your book in their own
language of Kiswahili. As for the Sisters of Mercy, they were
using the manuscript since 1978. Now they have the real thing."
Copies of this hook may be obtained by writing to: Mother
Superior, Sisters of Mercy, POB 76, MBINGA, Tanzania, E.
Africa. - W. Sheldon C.M.
UNA CARITA' OPEROSA VERSO I SF.NZA SPERANZA
L'incarnazione cuore della spiritualitd vincenziana
La spirituality the si ricollega a sari Vincenzo dc' Paoli e stata studiata
quasi soltanto nel nostro secolo, anche perche gli scritti rimastici del grande
sacerdote francese del XVII secolo erano solo scritti d'occasione: lettere,
prediche, documenti, ed inoltre soltanto col P. Coste essi vennero pubbli-
cati a Parigi in 14 volumi usciti tra it 1920 e it 1925.
Di san Vincenzo dc' Paoli si ammirava la meravigliosa attivity assisten-
ziale, la capacity organizzativa di lormarsi collaboratori attraverso la Corn-
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pagnia dclla Missione e Ic Figlie della Carita, ma scnza ricercarne i motivi
ispiratori, la spirituale sorgente dclla sua vita e delle sue opere. Fu Henri
Bremond (1865-1933) nella sua "Histoire litteraire du sentiment religieux"
ad affermare per primo: "/1 piii grande degli uornini d'azione, e it mistici-
smo the ce 1'ha dato": una frase ancor oggi ripetuta , quasi invito ad andare
al cuore della spirituality vincenziana, perche non sono le ragioni sociolo-
giche the possono spiegarci un santo. San Vincenzo poi, per it quale i pove-
ri divennero, come Cristo , "signori e padroni ", non a autore di trattati di
spirituality: "La teologia di san Vincenzo e mistica, non speculative. Non
e organizzata secondo la logica dei concetti, nra dell'Amore". L'Incarnazio-
ne del Figlio di dio, a lungo da lui meditata net suo contesto di poverty,
umiliazione e perenne nascondimento nella realty umana, accende it suo
sguardo, guida it suo operare.
Lo notarono gli studiosi della spiritualita vincenziana, the dapprima
furono solo francesi - e cio e comprensibile se si tiene conto delle origini
e dei luoghi in cui visse Monsieur Vincent. Seguirono gli spagnoli, e pro-
prio a Salamanca fu tenuta la prima settimana di studi vincenziani net 1972,
seguita da altre, cui diedero buon contributo anche i Padri Lazzaristi ita-
liani. Ormai sono numerose le pubblicazioni in materia, sostenute anche
da un Segretariato internazionale di studi vincenziani (S.I.E.V.). Tra queue
in lingua italiana merita segnalazione una dal titolo significativo : "La mi-
stica dei poveri ", edita net 1986 da Giuseppe Toscani, membro della Com-
pagnia fondata da san Vincenzo e professore al Collegio Alberoni di Piacen-
za. Luigi Mezzadri, studioso suo confratello, fa un'attcnta presentazione
del libro, the e diviso in tre parti dai titoli significativi: "I-'incarnazione,
cuorc della spirituality Vincenziana"; "Modellati sull'Amore di Cristo (in
una 'aderenza' the c opera dello Spirito Santo)": "La Missions: nella Chic-
sa al servizio (lei Poveri".
Ai nostri giorni, diminuite le differenze tra gli strati sociali in rappor-
to al XVII secolo e cresciuto l'interessamento concreto verso i piir bisognosi
sia a livello di opinionc pubblica sia come azione dcllo Stato o di organi-
smi di volontariato , e estremamcnte utile approfondire il moventc rcligio-
so di san Vincenzo mistico. Non furono i poveri a fargli scoprire Cristo,
ma fu Cristo a mostrargli i poveri ; anzi "il percorso della spiritualitd vin-
cenziana prende le mosse dalla contemplazione delta Trinitd e segue la via
dell'econontia divina", cioe dell'incarnazione; c dietro a Cristo the passo
sulla terra facendo del bene e insegnando, chi vuol essergli discepolo cer-
ca di amare come Lui, portando concretamente la misericordia divina ai
fratelli bisognosi.
Si potrebbe talvolta pensare the come figlio del XVII secolo san Vin-
cenzo abbia facto it suo tempo ed abbia poco da dirci. Invece - nota P. To-
scani - "in dirnensione prettamente religiosa, la sua esperienza mistica erom-
pe in una eruzione incandescente di spiritualitd, capace di trascinare la vita
delle generazioni future, a patto the si lascino educare dallo spirito di Gesic
Cristo"(p. 46). Per Vincenzo, esempio di ogni attivita evangel izzatrice, edu-
catrice, assistenziale, era sempre Cristo, vera "regola vivente", come piu
volte ripete ai membri della Compagnia da lui fondata.
Su di Lui "soavita eterna degli uornini c degli angeli" bisogna modella-
re anche it modo net rapporto col prossimo: delicatezza, amabilita e pazienza,
con Vero rispetto per I'uomo di ogni condizione, perche tutti sono amati
dal Padre con amore infinito". L'azione di Vincenzo "non fa discriminazio-
ne tra buoni e cattivi, cone non separa i ricchi dai poveri, ma Ii porta all'in-
contro per riunirli nella Caritd" (p. 67).
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'T'Amore a creativo all 'in finito", ricordava ai suoi Missionari san Vin-
cenzo dc' Paoli, e quindi in concreto vi saran sempre risposte nuove ai hi-
sogni di ogni tempo per quanti si lasciano intcrpellare dai poveri. Ma biso-
gna avere anche it suo cuore, it suo atteggiamento religioso, di lui the dice-
va: "Non mi basta amare Dio se anche it mio prossi ►no non lo ama allora
la sequela di Cristo si risolve in "Caritd operosa"che unisce amore affetti-
vo ed effettivo, azione a contemplazione, e giunge al sacrificio del dono di
s8 agli ultimi.
Maria DONADEO
OR.. 22 .2.1987, p. 3
Un avis envoye par le P. John Rybolt C.M. au sujet des "Anna-
les" en micro-films:
I would like to bring to your attention and the attention
of Vincentiana a request from the members of the Vincen-
tian Studies Institute. As you may know, the Institute has
prepared a complete microfilm copy of the Annales de la Con-
gregation de la Mission (1834-1962). The format is 35 mm.
Many of our institutions have some of the Annales, but
very few have a complete set. Now it is possible to complete
a set with microfilm copies.
The cost per roll is $7.50. The complete set of 25 rolls
is a total cost of $187.50, plus $5.00 for postage and handl-
ing.
The microfilmed Annales can he ordered from:
Mrs. Gerry Hartel
Executive Director, Vincentian Studies Institute
Saint Mary's Seminary
1701 West Saint Joseph Street
Perryville, Missouri 63775, U.S.A.
"Vincent de Paul, Correspondance, Conferences, Documents, vol. 1",
New City Press, Brooklyn, 1985; 611 pp. C'est la version en lan-
gue anglaise de 1'edition de Coste realisee par une equipe de Con-
freres et des Filles de la Charite des Etats Unis, avec notes du
P.J. Carven. Edition tres soignee et bellement editee. Un grand
service pour le monde de langue anglaise. Les autres volumes
de la collection, annonce-t-on, suivront sans trop tarder. Une col-
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lection qui dolt se trouver en premier lieu dans nos bibliothe-
ques pour Ics usagers de langue anglaise. - J.-O. B.
"Santa Luisa de Marillac, Correspondencia y Escritos"; version espa-
gnole de Su. ur Pilar Pardinas, F.C., des "Ecrits spirituels de
St. Louise" Paris, 1983; des notes du P. Benito Martinez C.M.;
Edit. CEME, Salamanque, 1985. Un grand service pour le monde
de langue espagnole. Un volume de 923 pages o% les concordan-
ces avec I'cdition francaise, les notes et les index aident le lec-
teur a peneurr plus facilement dans les textes originaux. - J.-
O. B.
Deux Biographies de St. Vincent, celle de Jose Maria Roman et celle
dc Luigi Mezzadri ont ctc publiees en version italienne ; la pre-
miere par la Jaca Book de Milan, 1986, et la seconde par les Edit.
Paoline, 1986. Le public de langue italienne peut donc connai-
tre mieux noire Fondateur a travers ces deux ouvrages de nos
deux historiens vincentiens. - J.-O. B.
La Regola delle Figlie della Carita di S. Vincenzo de Paoli a cura
di Luigi MEZZADRI e Miguel PEREL FLORES; Edit. Jaca Book,
Milano, 1986; 147 pp. - Per la prima volta viene pubblicato it
testo completo di questa "Regola"; lino al 1954 era tramandato
in forma manoscritta e I'edizione stampata nel 1954 era una pub-
blicazione "riveduta con parti omesse". Nell'attuale edizione,
it testo a preceduto da due articoli: "Quando la legge libera it
dono"di L. Mezzadri (contesto storico e diffusione del modello
tra varie Congregazioni femminili) e "Introduzione" di M. Pe-
rez Flores (iter storico-giurido e contenuti). 11 lavoro sara un aiu-
to ai Confratelli CM, alle Figlie della Carita e ad altre Comunita
per "riscoprire it senso delle proprie origini". Anche it tipocom-
posizione, di gradevole stampato, agevola "la possibility di co-
noscere un docunicnto di rara intensity spirituale e di straordi-
naria efficacia ,torica". - J.-O. B.
VINCENTIANA ephemeris Vincentianis tantum sodalibus reservata, de
mandato prodit Rev.mi Superioris Generalis, Romae. die 30 Mart., 1987
Director ac sponsor: P. Stanislao PROSPERINI, C.M.
Autorizzazione del Tribunale di Roma del 5 dicembre 1974, n. 15706
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